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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص
* مسرية بهت حمند جالية.دة
م0298/9/8 :تاريخ قبول البحث

م0297/99/99 :تاريخ وصول البحث

ملدص

: وبعد،الحمد هلل والصبلة والسبلـ عمى رسولو

فيذا البحث يتناوؿ (منيج القرآف في تعزيز الثقة بالنفس) وىو مف الموضوعات الميمة؛ ألنو مف

 كما أف الثقة، فالمؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ،القوة التي أمر بيا المؤمف

 وتحدد شكؿ عبلقتو،كبير في إدارة الفرد لذاتو
دور ًا
بالنفس مف العوامؿ النفسية الميمة التي تؤدي ًا
 أما عمى، وىذا عمى مستوى الفرد، وتحقيؽ أىدافو وطموحاتو، وتسيـ في توظيؼ الفرد لطاقاتو،باآلخريف

، واعبلء راية اإليماف، وتحرير المقدسات، واالنتصار عمى األعداء،مستوى األمة فإف تحقيؽ اآلماؿ الكبيرة
. ثـ بأنفسيـ،لف يقوـ إال عمى أكتاؼ أناس لدييـ ثقة بربيـ

.وقد جاء ىذا البحث؛ لبياف وتوضيح السبؽ القرآني في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرات

. كما تحدث عف عوامؿ تعزيز الثقة بالنفس،وتناوؿ البحث تعريؼ الثقة بالنفس وبياف أىميتيا

 وتحػدث أيضػاً عػف تعزيػز الثقػة بػالنفس بػيف، وصفات الواثؽ بنفسػو،َّف أىـ مظاىر الثقة بالنفس
َ وبي
.القرآف واألفكار المعاصرة

Abstract
All praise be to Allah and greetings to his messenger Mohamed (peace be upon him).
This research tackles (Qaranic approach for enhancing self-confidence) which is the
most important subject because of the power that the believer ordered, the strong
believer is better and loved to God than the weak believer, and self-confidence is one of
the important psychological factors that lead to a great role in the management of the
individual and determines the form of his relationship with others, and contributes to the
individual's use of his energies and achieve his goals and ambitions, This is at the level of
the individual, while at the nation level, the realization of great hopes, victory over
enemies, the liberation of sanctities, and the promotion of the faithbanner, will only to the
shoulders of people who have confidence in their Lord, and then themselves.
This research came to clarify the Quranic precedence in enhancing self-confidence
and developing capacities.
The study discussed the definition of self-confidence and its importance, and talked
about the factors to enhance self-confidence. And the most important aspects of selfconfidencethe research clarify the most important aspects of self-confidence, the
qualities of self-confident and also talked about promoting self-confidence between the
Qur’an and contemporary ideas.

. جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف، كمية اآلداب، قسـ الدراسات اإلسبلمية،* أستاذ مشارؾ
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املقدمة.

الحمد هلل واىب النعـ ،وأشيد أف ال إلو إال اهلل ،واسع الجود ،عظيـ الكرـ ،أرسؿ رسولو رحمة لجميع األمـ ،وخصو

بجوامع الكمـ ،وأطيب الحكـ ،وأكمؿ لو الديف ،وأتمـ عميو النعـ ، ،أولي العزائـ واليمـ ،وعمى مف تبع سنتو ،وسار عمى ىديو،
عمى الوجو األتـ ،أما بعد:

فإف الثقة بالنفس والرضا عف الذات مشاعر ال تتعارض مع الديف؛ فاإلسبلـ ال يدعو المسمـ أف يكوف ضعيؼ النفس،
متردداً ،إلى الحد المثبط والمقعد عف العمؿ ،بؿ الشريعة تأمر بالقوة والثبات والتفاؤؿ ،قَا َؿ رسو ُؿ ِ
ي َخ ْيٌر
اهلل ( :ا ْل ُم ْؤ ِم ُف ا ْلقَ ِو ُّ
َُ
ب إِلَى ِ
َّع ِ
اهلل ِمف ا ْلمؤ ِم ِف الض ِ
َح ُّ
يؼَ ،وِفي ُك ٍّؿ َخ ْيٌر)(ٔ).
َوأ َ
َ ُْ

كما أف اإلسبلـ يعزز في نفس المسمـ مشاعر الثقة واالستقبلؿ الفكري والنفسي ،نجد ذلؾ في حديث حذيفة ابف
ظَممَنا! ولَ ِكف و ّْ
َح َس َف َّ
طُنوا أَْنفُ َس ُك ْـ :إِ ْف
َح َسَّناَ ،وِا ْف َ
اس أ ْ
وف :إِ ْف أ ْ
اليماف  أف النبي  قاؿ( :ال تَ ُك ُ
ونوا إِ َّم َعةً ،تَقُولُ َ
الن ُ
ظمَ ُموا َ ْ َ ْ َ
الناس أ ْ ِ
ظِم ُموا)(ٕ) ،ولكف يجب أف يحرص المسمـ عمى أف ال تطغى ىذه الثقة بالنفس فتغدو
اءوا فَبلَ تَ ْ
أْ
َس ُ
َف تُ ْحسُنواَ ،وِا ْف أ َ
َح َس َف َّ ُ

تكب اًر وغرو اًر ،وال تطغى مشاعر الرضا عف الذات إلى حد الرجاء المفرط ،ونسياف الخوؼ مف اهلل تعالى ،بؿ يجب أف يعيش
المؤمف بيف جناحي الخوؼ والرجاء.

كبير في إدارة الفرد لذاتو ،وتحدد شكؿ عبلقتو باآلخر ،وتسيـ
دور ًا
والثقة بالنفس مف العوامؿ النفسية الميمة التي تؤدي ًا
في توظيؼ الفرد لطاقاتو ،وتحقيؽ أىدافو وطموحاتو ،وىذا عمى مستوى الفرد ،أما عمى مستوى األمة فإف تحقيؽ اآلماؿ

الكبيرة ،واالنتصار عمى األعداء ،وتحرير المقدسات ،واعبلء راية اإليماف ،لف يقوـ إال عمى أكتاؼ أناس لدييـ ثقة بربيـ ،ثـ
ثقة بأنفسيـ.
دائما حريص عمى أف ينسب الفضؿ
والواثؽ بنفسو يرى أف لديو مواىب وقدرات ،ولكنو يراىا في حجميا الحقيقي ،كما أنو ً
ّْث[الضحى.]ٔٔ :
َما ِب ِن ْع َم ِة َرّْب َك فَ َحد ْ
هلل فيما يممؾ وليس لنفسو ،وصدؽ اهلل العظيـ إذ يقوؿَ  :وأ َّ
أسباب اختيار املوضوع.
وقد اخترت ىذا الموضوع؛ لما لمستو مف البعد عف ىدي القرآف ،واالعتماد عمى أسباب مادية في معالجة كثير مف

تغيير بالنفس.
إخفاقات النفس البشرية ،والتعمؽ بتمؾ الترىات مف األفكار الدارجة ،والتي يعتقد أنيا قد تحدث ًا

في حيف أف القرآف الكريـ يمتمؾ الوسائؿ واآلليات التي تحدث التغيير ،ويشير إلى ذلؾ قولو تعالى :إِ َّن المَّ َو ََل ُي َغّْيُر
َما ِبقَ ْوٍم َحتَّ ٰى ُي َغّْيُروا َما ِبأَْنفُ ِس ِي ْم[الرعد ]ٔٔ :فيذه الدعوة القرآنية إلى تغيير الواقع ،وتنمية الذات ،وتعزيز الثقة بالنفس ،ىي
التي دفعتني لمكتابة في ىذا الموضوع ،والبحث في كيفية االستفادة منو ،إضافة إلى الحاجة الممحة في إعداد جيؿ واثؽ
بنفسو ،متصؿ بربو ،قادر عمى إسعاد نفسو وتحقيؽ اآلماؿ ألمتو.
والثقة التي أعرض ليا بالدراسة ىي ثقة الشخص بذاتو ،معتمدة ومنطمقة مف الثقة باهلل والتوكؿ عميو ،تمؾ الثقة التي

توصؿ إلى السكينة النفسية ،وتعالج االضطراب والتردد ،واليواجس ،ىذه الثقة بالنفس قيمة نسعى إلى تأصيميا في نفس كؿ
مسمـ ،وىي أساس نجاحو مع اهلل ومع العباد.
وقد وقفت عمى ما جاء مف فتاوى في ىذا األمر ،منيا فتوى لمشيخ محمد بف عثيميف ،فقد سئؿ -رحمو اهلل :-ما حكـ

قوؿ( :فبلف واثؽ مف نفسو)؟ وىؿ ىذا يعارض الدعاء الوارد عف النبي ( :وال تكمني إلى نفسي طرفة عيف)(ٖ) ،فأجاب:
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(ال حرج في ىذا؛ ألف مراد القائؿ" :فبلف واثؽ مف نفسو" :التأكيد ،يعني :أنو متأكد مف ىذا الشيء ،وجازـ بو ،وال ريب أف
اإلنساف يكوف نسبة األشياء إليو أحياناً عمى سبيؿ اليقيف ،وأحياناً عمى سبيؿ الظف الغالب ،وأحياناً عمى وجو الشؾ والتردد،

وأحياناً عمى وجو المرجوح ،إذا قاؿ" :أنا واثؽ مف كذا" ،أو "أنا واثؽ مف نفسي" ،المراد بو أنو متيقف مف ىذا وال حرج فيو،
وال يعارض ىذا الدعاء المشيور "وال تكمني إلى نفسي طرفة عيف"؛ ألف اإلنساف يثؽ مف نفسو باهلل ،وبما أعطاه اهلل  مف
عمـ ،أو قدرة ،أو ما أشبو ذلؾ)(ٗ).

وبناء عمى ذلؾ انطمقت ببحثي ىذا مستعينة باهلل تعالى ،وسائمة إياه التوفيؽ ،عمماً بأف ىذا المصطمح مف المصطمحات

الدارجة في االستخداـ ،وىو واف كاف مصطمحاً حديثاً إال أنو وردت اإلشارة إليو في القرآف ،ووجدنا منيجا وسبقا قرآنيا لتعزيزه
وتنميتو ،وأنا بيذا البحث أُجمي االستخداـ األمثؿ بما يوافؽ ما جاء في القرآف الكريـ.

وييدؼ البحث إلى بياف وتوضيح السبؽ القرآني في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية القدرات.

ومنيج البحث ىو المنيج االستقرائي التحميمي ،وذلؾ بالنظر في النصوص القرآنية واستقرائيا وفيما قالو العمماء في
تفسيرىا ،ومف ثـ تحميميا واالستفادة منيا في إعداد ىذا البحث.
وقد قسمت البحث إلى :مقدمة ،وتمييد ،وأربعة مباحث.
أما المقدمة فتشتمل عمى :أىمية البحث ،وسبب اختياره ،واليدف منو.
والتمييد (تعريف الثقة بالنفس وأىميتيا) ،ويشتمل عمى مطمبين:
المطمب األول :مفيوـ الثقة بالنفس.

المطمب الثاني :أىمية الثقة بالنفس.
والمبحث األول :عوامل تعزيز الثقة بالنفس ،وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األول :الثقة باهلل وحسف التوكؿ عميو.

المطمب الثاني :االلتجاء إلى اهلل ،وطمب العوف منو ،والعمؿ عمى تقوية اإليماف.
المطمب الثالث :القناعة والرضا.

المبحث الثاني :مظاىر الثقة بالنفس ،وفيو ستة مطالب:
المطمب األول :صبلح الباؿ وىدوء النفس والتفاؤؿ.

المطمب الثاني :الثقة بالنفس  -ومدحيا– بضوابطو.
المطمب الثالث :توظيؼ الطاقات.

المطمب الرابع :عدـ احتقار الذات والغير.

المطمب الخامس :اإلشادة بالجوانب اإليجابية.
المطمب السادس :االىتماـ بالمظير.

المبحث الثالث :صفات الواثق بنفسو ،وفيو ستة مطالب:
المطمب األول :القدرة عمى التفكير والتخطيط.

المطمب الثاني :التفاؤؿ وحسف الظف باهلل.

المطمب الثالث :اإليجابية والمبادرة.
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المطمب الرابع :الطموح واليمة العالية.

المطمب الخامس :ضبط النفس والسيطرة عمى االنفعاالت.
المطمب السادس :الثقة في المظير والتصرفات.

المبحث الرابع :تعزيز الثقة بالنفس بين القرآن واألفكار المعاصرة.

وأسأؿ اهلل تعالى التوفيؽ والسداد إلخراج ىذا البحث بما يميؽ بكتاب اهلل تعالى ،إنو نعـ المولى ونعـ النصير.
التنًيد:

(تعزيف الجقة بالهفص وأينيتًا).
املطلب األول :مفًوم الجقة بالهفص.
الثقة لغةً :مصدر وثؽ ،ىو جدير بالثقة :مف يعتمد عميو ويؤتمف بو ،والموثوؽ بو :رجؿ ثقة ،وشاىد ثقة ،ورواة ثقات.
والثقة بالنفس :تحرر مف الشؾ أو القمؽ أو الخوؼ ،وانعداـ الثّْقة :ارتياب وشؾ وسوء ظَف .وأخو ثِقَة أي :شجاع واثؽ بشجاعتو،

وثِؽ بنفسو :كاف عنده اعتماد واتّكاؿ ،وأنا واثؽّْ :
متأكد(.)5
يستَند إِلَى أَِدلَّة وامارات)( ،)ٙوأردؼ حديثو عف الثقة بالنفس بقولو( :يسكف
(س ُكوف ْ
والثقة اصطالحاً :عرؼ ابف القيـ الثقة بأنيا ُ
ِ
ّْ
يما عمى َكثَْرة التجارب َوصدؽ الفراسة ،والمفظة َكأََّنيا
اْلقمب إِلَْييَاَ ،فكمما قويت تِْم َ
ؾ اإلمارات قويت الثقَة واستحكمت ،وال س َ
واهلل أعمـ -مف الوثاؽ وىو الرَباط ،فالقمب قد ْارتبط بِمف وثؽ بِ ِو توكبل عمَيوَ ،وحسف ظف بِ ِو ،فصار ِفي وثاؽ محبتوومعاممتو واالستناد إليو واالعتماد عميو ،فيو في وثاقو بِ َق ْمبِو وروحو وبدنو)(.)ٚ
والثقة بالنفسُ :حسف اعتداد المرء بنفسو ،واعتباره لذاتو وقدراتو ،حسب الظرؼ الذي ىو فيو ،دوف إفراط بعجب أو

كبر أو عناد ،ودوف تفريط مف ذلة أو خضوع غير محمود (.)ٛ

والثقة بالنفس :شكؿ عميؽ مف احتراـ الػذات ،القػائـ عػمى إدراؾ السمات اإليجابية والسمبية(.)ٜ

والثقة بالنفس ال تعني الغرور أو الغطرسة ،وانما ىي نوع مف االطمئناف المدروس إلى إمكانية تحقيؽ النجاح والحصوؿ

عمى ما يريده اإلنساف مف أىداؼ ،فالمقصد مف الثقة بالنفس ىي الثقة بوجود اإلمكانات واألسباب التي أعطاىا اهلل لئلنساف،

فيذه ثقة محمودة وينبغي أف يتربى عمييا الفرد؛ ليصبح قوي الشخصية ،أما عدـ تعرفو عمى ما معو مف إمكانات ،ومف ثـ
فرداً ميزوز الشخصية ،ال يقدر عمى اتخاذ قرار ،وينبغي -مع ذلؾ -أف
عدـ ثقتو في وجودىا ،فإف ذلؾ مف شأنو أف ينشئ َ
يعتقد الواثؽ بنفسو أف ىذه اإلمكانات إنما ىي مف نعـ اهلل تعالى عميو ،وأف فاعميتيا مرىونة بعوف اهلل تعالى وتوفيقو ،وبذلؾ

ينجو اإلنساف الواثؽ بنفسو مف شرؾ الغطرسة والغرور والذي تمثؿ في شخص قاروف ،حيف قاؿ ما حكاه اهلل تعالى عنو في
أحدا
قولو :قَا َل إَِّن َما أُوِتيتُ ُو َعمَ ٰى ِع ْمٍم ِع ْنِدي[القصص ،]ٚٛ :في حيف أف سميماف   -ػ الذي أتاه اهلل تعالى مم ًكا لـ يؤتو ً
َع َم َل
ش ُكَر ِن ْع َمتَ َك الَِّتي أَْن َع ْم َت َعمَ َّي َو َعمَ ٰى َو ِال َد َّ
َن أَ ْ
ي َوأ ْ
مف العالميف ،قاؿ ما حكاه اهلل تعالى عنو في قولوَ :ر ّْب أ َْو ِز ْعِني أ ْ
َن أ ْ
ين[النمؿ ،]ٜٔ :فمع ثقتو بنفسو وبما حباه اهلل  مف ممؾ وامكانات وقدرة
ضاهُ َوأ َْد ِخ ْمِني ِبَر ْح َمِت َك ِفي ِع َب ِاد َك َّ
الص ِال ِح َ
ص ِال ًحا تَْر َ
َ
عمى فيـ لغة الحيوانات ،إال أنو -عميو الصبلة والسبلـ -لـ ينس أف ينسب كؿ ذلؾ إلى محض فضؿ اهلل ومنتو.
املطلب الجاني :أينية الجقة بالهفص.

تعد الثقة بالنفس غاية ينشدىا جميع الناس بغض النظر عف الفروؽ في أجناسيـ ،وطبقاتيـ االجتماعية واالقتصادية؛
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ألف مف يتمتع بيا يشعر بالسعادة ،والينا ،والرضى ،ويسعى إلى التقدـ دائماً ،فيي تمثؿ دو اًر ميماً في حياة الفرد ،وعامبلً
مف عوامؿ النمو االنفعالي ،واالستقرار النفسي ،والشعور بالكفاءة ،والمقػدرة عػمى مواجية الػصعاب(ٓٔ).

إف الثقة بالنفس ىي طريؽ النجاح في الحياة ،واف الوقوع تحت وطأة الشعور بالسمبية والتردد وعدـ االطمئناف لئلمكانات
ىو بداية الفشؿ ،وكثير مف الطاقات أىدرت وضاعت؛ بسبب عدـ إدراؾ أصحابيا لما يتمتعوف بو مف إمكانات أنعـ اهلل بيا

عمييـ لو استغموىا الستطاعوا أف يفعموا الكثير ،والناس ال تحترـ وال تنقاد إلى مف ال يثؽ بنفسو وبما عنده مف مبادئ وقيـ
وحؽ ،كما أف اليزيمة النفسية ىي بداية الفشؿ ،بؿ ىي سيـ مسموـ إف أصابت اإلنساف أردتو قتيبلً.

واإلنساف الواثؽ بنفسو لديو القدرة عمى حسف إدارة ذاتو ،ومواجية المواقؼ الحرجة ،وتجاوز العقبات ،والثقة بالنفس

مف العوامؿ الم يمة التي تمكف الفرد مف االنفتاح عمى اآلخريف ،وحسف التواصؿ معيـ ،باإلضافة إلى أنيا تساعده عمى
أيضا تمكنو مف اإلنجاز في الحاضر ،وتحقيؽ األىداؼ في المستقبؿ؛ ىذا
توظيؼ إمكانياتو وقدراتو التوظيؼ األمثؿ ،و ً
مما يجعمو يشعر باالستقرار والطمأنينة واإلحساس بالسعادة ،واالستمتاع بمذة النجاح.
وبيف الثقة والغرور شعرة كما يقولوف ،فالثقة أمر فاضؿ يقع في الوسط بيف رذيمتيف :بيف عدـ الثقة مف جية ،والتعالي
أو الغرور مف جية أخرى؛ فالشخص غير الواثؽ بنفسو يرى في نفسو عدـ الكفاءة والقصور ،ويقمؿ مف شأف قدراتو

ومواىبو ،ويقارف نفسو باآلخريف فيشعر أنو أقؿ منيـ ،أما المغرور فيرى في نفسو الكفاءة ،وأف لديو مواىب وقدرات إال أنو
يراىا أكبر مف حجميا الحقيقي ،ويقارف نفسو بمف حولو فيشعر أنو أفضؿ منيـ ،فيتعالى عمييـ وربما يحتقرىـ ،وفي

الحديث( :الكبر بطر الحؽ وغمط الناس)(ٔٔ) ،وعادة ما يكثر المغرور مف قوؿ "أنا" ،فيو ينسب الفضؿ لنفسو ال لربو.
املبحح األول:

عوامل تعزيز الجقة بالهفص.
املطلب األول :الجقة باهلل تعاىل وحشو التوكل عليٌ.

المسمـ إنساف يثؽ دائماً بنفسو ،وىو يستمد ذلؾ مف ثقتو بربو وخالقو ،فيو ال ييتز أماـ العواصؼ واألعاصير.

أف ال تسعى في طمع ،وال تتكمـ في طمع ،وال ترجو دوف اهلل سواه ،وال تخاؼ
والثقة باهلل  -كما قاؿ شقيؽ البمخيْ :-
(ٕٔ)
دوف اهلل سواه ،وال تخشى مف شيء سواه ،وال يحرؾ مف جوارحو شيئاً دوف اهلل ،يعني في طاعتو واجتناب معصيتو .

وقاؿ بعض السمؼ :صفة األولياء ثبلثة :الثقة باهلل في كؿ شيء ،والفقر إليو في كؿ شيء ،والرجوع إليو مف كؿ

شيء(ٖٔ) .فالثقة باهلل :ىي التسميـ المطمؽ هلل تعالى ،فيي خبلصة التوكؿ عميو ،وتفويض األمر إليو ،وىي اطمئناف قمبي
ال يخالطو شؾ ،قاؿ تعالى حاكياً قوؿ مؤمف آؿ فرعوف ،وىو في كامؿ الثقة بربو ،والرضا بقضائو ،والتسميـ المطمؽ ألمره:
َّ ِ
َّ ِ
ير ِبا ْل ِع َب ِاد[غافر]ٗٗ :؛ وكيؼ ال يثؽ بربو وخالقو ،وىو األعمـ بما يصمح لعباده،
َ وأُفَّْو ُ
ض أ َْم ِري إِلَى المو ۚ إِ َّن الم َو َبص ٌ
ير[الممؾ ،]ٔٗ :وقاؿ تعالىَ  :و َم ْن َيتََوَّك ْل َعمَى
ق َو ُى َو المَّ ِط ُ
وبما ينفعيـ وما يضرىـ؛ قاؿ تعالى :أَََل َي ْعمَ ُم َم ْن َخمَ َ
يف ا ْل َخِب ُ
ِ
س ُب ُو[الطبلؽ ،]ٖ :والتوكؿ يعني االعتماد عمى اهلل مع بذؿ المستطاع ،قاؿ رسوؿ اهلل ( :مف قاؿ إذا خرج مف
المَّو فَ ُي َو َح ْ
بيتو :بسـ اهلل ،توكمت عمى اهلل ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،يقاؿ لو :كفيت ،ووقيت ،وتنحى عنو الشيطاف)(ٗٔ).

والثقة باهلل تمثمت في خميؿ الرحمف إبراىيـ  عندما ألقي في النار ،فقاؿ بعزة الواثؽ باهلل" :حسبنا اهلل ونعػ ػ ػـ
(٘ٔ)
ِ ِ
يم[األنبياء.]ٜٙ :
الوكيؿ"  ،فجاء األمر اإللييُ  :ق ْم َنا َيا َن ُار ُكوِني َب ْرًدا َو َ
س َال ًما َع َم ٰى إ ْبَراى َ
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وىا ىو إبراىيـ  في موقؼ آخر يبرز عظـ ثقتو باهلل ،حيف ترؾ زوجتو ىاجر وابنو الرضيع إسماعيؿ  في واد

ت ِم ْن ُذّْريَِّتي ِب َو ٍاد َغ ْي ِر ِذي َزْرٍع ِع ْن َد َب ْيِت َك ا ْل ُم َحَّرِم[إبراىيـ ،]ٖٚ :فقالت لو :يا
َس َك ْن ُ
غير ذي زرع؛ قاؿ تعالىَ :رَّب َنا إِّْني أ ْ
إبراىيـ ،أيف تذىب وتتركنا بيذا الوادي ،الذي ليس فيو إنس وال شيء؟ فقالت لو ذلؾ م ار اًر ،وجعؿ ال يمتفت إلييا ،فقالت لو:

آهلل الذي أمرؾ بيذا؟ قاؿ :نعـ ،قالت :إذف ال يضيعنا ،ثـ رجعت ،ففجر اهلل ليا ماء زمزـ ،وخمد سعييا إلى يوـ القيامة(.)ٔٙ

وانظر إلى ثقة أـ موسى  بربيا -جؿ وعبل ،-والتي استمدتيا مف أمر ربيا ليا بإلقاء ولدىا في اليـ ،قاؿ تعالى:

يو ِفي ا ْلي ّْم وََل تَ َخ ِافي وََل تَ ْحَزِني ۚ ِإَّنا رادُّوهُ إِلَ ْي ِك وج ِ
يو ۚ َفِإ َذا ِخ ْف ِت عَم ْي ِو َفأَْل ِق ِ
ض ِع ِ
َن أَر ِ
اعمُوهُ ِم َن
ََ
َ
َ
َ َ
َ وأ َْو َح ْي َنا إِلَ ٰى أ ُّْم ُم َ
وس ٰى أ ْ ْ
َ
ين[القصص ،]ٚ :فموال ثقتيا بربيا لما ألقت ولدىا وفمذة كبدىا في تيار الماء تتبلعب بو أمواجو ،وما كاف جزاء ىذه
سِم َ
ا ْل ُم ْر َ
َن وعد المَّ ِو ح ّّ ٰ
ون
الثقة العظيمة إال قولو تعالى :فََرَد ْد َناهُ إِلَ ٰى أ ُّْم ِو َك ْي تَقََّر َع ْي ُن َيا َوََل تَ ْحَز َن َولِتَ ْعمَ َم أ َّ َ ْ َ
ق َولَ ِك َّن أَ ْكثََرُى ْم ََل َي ْعمَ ُم َ
َ
[القصص.]ٖٔ :
ولما َّفر موسى وقومو مف فرعوف وجنوده وتراءى الجمعاف ،رأينا عظيـ ثقتو  بربو تعالى ،قاؿ -جؿ وعبلَ  :-فمَ َّما
ِ
س َي ْي ِد ِ
اءى ا ْل َج ْم َع ِ
ين[الشعراء]ٕٙ–ٙٔ :؛ إف معي ربي
وس ٰى إَِّنا لَ ُم ْد َرُك َ
َص َح ُ
ان قَا َل أ ْ
ون * قَا َل َكَّال ۚ إِ َّن َمع َي َرّْبي َ
اب ُم َ
تََر َ
يساعدني ويرعاني ويحفظني ،ولف يسممني ،فما كاف جزاء ىذه الثقة العظيمة إال أف جاء الفرج مف اهلل -جؿ وعبل :-فَأ َْو َح ْيَنا
ق َك َّ
وس ٰى أ ِ
ان ُك ُّل ِفْر ٍ
وس ٰى َو َم ْن
صا َك ا ْل َب ْحَر ۚ فَا ْن َفمَ َ
َن ْ
الط ْوِد ا ْل َع ِظ ِيم * َوأَْزلَ ْفَنا ثََّم ْاْل َخ ِر َ
ق فَ َك َ
ين * َوأَْن َج ْي َنا ُم َ
اض ِر ْب ِب َع َ
إِلَ ٰى ُم َ
ين[الشعراء.]ٙٙ–ٖٙ :
ين * ثَُّم أَ ْغ َرْق َنا ْاْل َخ ِر َ
َج َم ِع َ
َم َع ُو أ ْ
وىذا نبينا محمد  يمثؿ لنا أنموذجا رائعا في الثقة باهلل تعالى ،فيو سيد الواثقيف باهلل ،فبينما ىو في الغار والكفار بباب

الغار ،وأبو بكر  خائؼ ،ويقوؿ :يا رسوؿ اهلل ،لو أف أحدىـ رفع قدمو رآنا ،فيجيب الرسوؿ  جواب الواثؽ بربو( :ما ظنؾ

باثنيف اهلل ثالثيما)( ،)ٔٚفتتجمى قدرة ذي العزة والجبروت ،فيرد قوى الشر والطغياف ،وُيس ِجؿ القرآف ىذا الموقؼ ،فيقوؿ تعالىََ :ل
َّدهُ ِب ُج ُنوٍد لَ ْم تََرْو َىا[التوبة.]ٗٓ :
س ِكي َنتَ ُو َعمَ ْي ِو َوأَي َ
تَ ْح َز ْن إِ َّن المَّ َو َم َع َنا ۚ فَأَ ْن َز َل المَّ ُو َ
اب قَالُوا
ون ْاأل ْ
وفي غزوة األحزاب نرى صورة المؤمنيف الواثقيف بربيـ وبتأييده وعونو ،قاؿ تعالىَ  :ولَ َّما َأرَى ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َحَز َ
ٰ
اد ُىم إََِّل إِيما ًنا وتَ ِ
يما[األحزاب( ،]ٕٕ :أي :ما زاد في خواطر
ص َد َ
َ َ ْ
ق المَّ ُو َوَر ُ
سولُ ُو َو َ
َى َذا َما َو َع َد َنا المَّ ُو َوَر ُ
سولُ ُو ۚ َو َما َز َ ْ
سم ً
نفوسيـ إال إيماناً ،أي :لـ يزدىـ خوفاً عمى الخوؼ الذي مف شأنو أف يحصؿ لكؿ مترقب أف ينازلو العدو الشديد ،بؿ شغميـ عف
الخوؼ واليمع شاغبل؛ لبلستدالؿ بذلؾ عمى صدؽ الرسوؿ  فيما أخبرىـ بو وفيما وعدىـ اهلل عمى لساف رسولو -عميو الصبلة

والسبلـ -مف النصر ،فأعرضت نفوسيـ عف خواطر الخوؼ إلى االستبشار بالنصر المترقب)(.)ٔٛ
وىا ىو النبي  يمقف األُمة درسا في الثقة باهلل تعالى ،فيقوؿ البف عباس( :احفظ اهلل يحفظؾ ،احفظ اهلل تجده
تجاىؾ ،إذا سألت فاسأؿ اهلل ،واذا استعنت فاستعف باهلل ،واعمـ أف األمة لو اجتمعت عمى أف ينفعوؾ بشيء لـ ينفعوؾ إال
بشيء قد كتبو اهلل لؾ ،ولو اجتمعوا عمى أف يضروؾ بشيء لـ يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عميؾ ،رفعت األقبلـ وجفت
الصحؼ)( ،)ٜٔوىذا الدرس أمر أساسي في بناء شخصية المسمـ في المراحؿ األولى مف عمره ،حتى تكوف خالية مف القمؽ
واالضطرابات النفسية ،فاإليماف باهلل يقتضي أف يوقف العبد بأنو ال حوؿ وال طوؿ ألي قوة في العالـ إال بعد أف يأذف اهلل،
وأف ىذا الكوف وما فيو مف أنواع القوى ما ىي إال مخموقات مسخرة هلل ،تجري بأمره وتتحرؾ بقضائو وقدره ،فبل يخاؼ

سا َوََل َرَىقًا[الجف.]ٖٔ :
المؤمف باهلل تعالى شيئاً ،قاؿ تعالى :فَ َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِب َرّْب ِو فَ َال َي َخ ُ
اف َب ْخ ً
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املطلب الجاني :االلتجاء إىل اهلل ،وطلب العوى مهٌ ،والعنل على تقوية اإلمياى.
ط ا ْلم ِ
يم[الفاتحة ،]ٙ–٘ :فيي منيج رباني يردده العبد بيف
اى ِد َنا ّْ
ين * ْ
ستَ ِع ُ
الص َار َ ُ ْ
قاؿ تعالى :إِيَّا َك َن ْع ُب ُد َوِايَّا َك َن ْ
ستَق َ
يدي مواله كؿ يوـ أكثر مف سبع عشرة مرة.
 وتقوية اإليمان باهلل تعالى يشيع في القمب الطمأنينة والثبات واالتزاف ،ويقي المسمـ مف عوامؿ القمؽ والخوؼ واالضطراب؛
ين آم ُنوا ِبا ْل َقو ِل الثَّاِب ِت ِفي ا ْلحي ِ
قاؿ تعالى :يثَّْب ُ َّ َِّ
اة ُّ
الد ْن َيا َوِفي ْاْل ِخَرِة[إبراىيـ ،]ٕٚ :وقاؿ -جؿ وعبلُ  :-ى َو
ََ
ُ
ْ
ت الم ُو الذ َ َ
ِ
ين لِ َي ْزَد ُ ِ
الس ِكي َن َة ِفي ُقمُ ِ
يم ِان ِي ْم[الفتح.]ٗ :
الَِّذي أَ ْن َز َل َّ
وب ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
يما ًنا َم َع إ َ
ادوا إ َ
آم ُنوا إِ ْن تَتَّقُوا المَّ َو
ُّيا الَِّذ َ
 وتقوى اهلل والمحافظة عمى الصموات في أوقاتيا ،فقد قاؿ اهلل -جؿ وعبلَ  :-يا أَي َ
ين َ
ض ِل ا ْل َع ِظ ِيم[األنفاؿ ،]ٕٜ :فالتقوى تنير البصيرة ،وتنقي
س ّْي َئ ِات ُك ْم َوَي ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ۚ َوالمَّ ُو ُذو ا ْلفَ ْ
َي ْج َع ْل لَ ُك ْم فُ ْرقَا ًنا َوُي َكفّْ ْر َع ْن ُك ْم َ

نقيا ،وتزيؿ عف الضمير الصدى فيصير يقظًا حيِّا ،وقاؿ تعالىَ  :واتَّقُوا
ًا
السريرة ،وتذىب عف القمب الرجز فيغدوا
طاىر ً
المَّ َو ۚ َوُي َعمّْ ُم ُك ُم المَّ ُو[البقرة ،]ٕٕٛ :وىو وعد مف اهلل تعالى بأف مف اتقاه عممو ،أي :يجعؿ في قمبو نو ار يفيـ بو ما يمقى
إليو ،وقد يجعؿ اهلل في قمبو ابتداء فرقانا ،أي :فيصبل يفصؿ بو بيف الحؽ والباطؿ(ٕٓ) .وقاؿ تعالىَ  :و َم ْن َيتَّ ِ
ق المَّ َو َي ْج َع ْل
ِ
ِ
ب[الطبلؽ ،]ٖ–ٕ :وقاؿ -سبحانوَ  :-وم ْن َيتَّ ِ َّ
سًار
ْو ِم ْن َح ْي ُ
لَ ُو َم ْخ َر ًجا * َوَي ْرُزق ُ
ث ََل َي ْحتَس ُ
َم ِرِه ُي ْ
ق الم َو َي ْج َع ْل لَ ُو م ْن أ ْ
َ
[الطبلؽ ،]ٗ :ومف ىذه اآليات يتضح أف مف ثمار التقوى :تسييؿ األمور ،والخروج مف المحف والشدائد والمأزؽ بكؿ يسر

وسيولة ،وأف تقوى اهلل سبب في جمب الرزؽ لئلنساف مف حيث ال يحتسب ،ومف حيث ال يخطر لو عمى باؿ ،فمف (يتؽ اهلل)

بفعؿ ما أمر اهلل بو ،وبترؾ ما نيى عنو (يجعؿ لو مخرجا) مف كؿ ضيؽ ،فكؿ ما ضاؽ عميو الشيء وىو متّّؽ هلل  جعؿ
لو مخرجا ،سواء كاف في معيشة أو في أمواؿ ،أو في أوالد ،أو في مجتمع ،أو غير ذلؾ ،فإذا كنت متقيِّا اهلل فثؽ أف اهلل

سيجعؿ لؾ مخرًجا مف كؿ ضيؽ ،واعتمد ذلؾ؛ ألنو قوؿ مف يقوؿ لمشيء كف فيكوف(ٕٔ)( ،ويرزقو مف حيث ال يحتسب) أي:
يسوؽ اهلل الرزؽ لممتقي مف وجو ال يحتسبو وال يشعر بو(ٕٕ).


والمحافظة عمى الصموات في أوقاتيا؛ لما ليا مف األثر عمى العبد في حفظو وتوفيقو ،قاؿ رسوؿ اهلل ( :مف صمى

الصبح فيو في ذمة اهلل ،فبل يطمبنكـ اهلل مف ذمتو بشيء فيدركو فيكبو في نار جينـ)(ٖٕ).
املطلب الجالح :القهاعة والزضا.

إف مف أىـ عوامؿ راحة باؿ اإلنساف وسعادتو :قناعتو بما قسمو اهلل تعالى لو مف رزؽ ،وما وىبو مف نعـ ،وعدـ

تطمعو إلى مف ىو أكبر منو ثراء ،وأوفر منو نعماً ،فعدـ القناعة وعدـ الرضا يؤدياف إلى سخط اإلنساف وتبرمو ،ويسبباف لو
شتَيم ِفي ا ْلحي ِ
ِ
اة ُّ
الد ْن َيا ۚ َوَرفَ ْع َنا
التعاسة والشقاء؛ قاؿ اهلل تعالى :أ ُ
َى ْم َي ْق ِس ُم َ
ََ
ون َر ْح َم َت َرّْب َك ۚ َن ْح ُن قَ َ
س ْم َنا َب ْي َن ُي ْم َمعي َ ُ ْ
ض َدرج ٍ
ون[الزخرؼ( ،]ٖٕ :أي :أىـ الخزاف
ض ُي ْم َف ْو َ
س ْخ ِريِّا ۚ َوَر ْح َم ُت َرّْب َك َخ ْيٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
ض ُي ْم َب ْع ً
ات ِل َيتَّ ِخ َذ َب ْع ُ
َب ْع َ
ق َب ْع ٍ َ َ
ضا ُ
شتَ ُي ْم
س ْمَنا َب ْيَن ُي ْم َم ِعي َ
لرحمة اهلل ،وبيدىـ تدبيرىا ،فيعطوف النبوة والرسالة مف يشاءوف ،ويمنعونيا ممف يشاءوف؟ َ ن ْح ُن قَ َ
ون مف الدنيا ،فإذا كانت معايش العباد وأرزاقيـ الدنيوية بيد
أي :في الحياة الدنيا ،والحاؿ أف رحمة ربؾ َ خ ْيٌر ِم َّما َي ْج َم ُع َ
اهلل تعالى ،وىو الذي يقسميا بيف عباده ،فيبسط الرزؽ عمى مف يشاء ،ويضيقو عمى مف يشاء ،بحسب حكمتو ،فرحمتو
الدينية ،التي أعبلىا النبوة والرسالة ،أولى وأحرى أف تكوف بيد اهلل تعالى ،فاهلل أعمـ حيث يجعؿ رسالتو)(ٕٗ).
والكثير منا يحمـ بتحقيؽ أشياء ال يقدر عمييا ،وعندىا يسأؿ نفسو :لماذا لـ أحصؿ عمى ىذا الشيء؟ ويبدأ بتوجيو

الموـ لنفسو ،وىنا يظير الضعؼ والشعور باليزيمة ،ولكف في ىذا الوقت عميو أف يتذكر نعـ اهلل عميو ،والنجاحات التي استطاع
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحقييا في السابؽ ،والشعور بالفخر والرضا ،وحث النفس عمى العمؿ أكثر؛ لتحقيؽ المزيد مما يريد مف الخير.
والعوامؿ التي تؤدي إلى الثقة بالنفس وتعززىا أكثر مف أف تحصى ،ولنا مثاؿ بسيط واضح ،وىـ األنبياء وما حققوه
مف إنجازات وأعماؿ ،مع أنيـ بشر مثمنا ،كما قاؿ اهلل تعالىُ  :ق ْل إَِّنما أََنا ب َ ِ
ي[الكيؼ ،]ٔٔٓ :و[فصمت:
وح ٰى إِلَ َّ
شٌر مثْمُ ُك ْم ُي َ
َ
َ
 ،]ٙلكف عوف اهلل تعالى ليـ كاف لو األثر األكبر؛ ألنيـ اتقى العباد وأخشاىـ هلل.
املبحح الجاني:

مظايز الجقة بالهفص.
املطلب األول :صالح البال ويدوء الهفص والتفاؤل.

ِ
ادليمت الخطوب ،وزادت عميو المشاكؿ ،أيقف أف ما أصابو لـ
الواثؽ باهلل تراه دائماً ىادئ الباؿ ،ساكف النفس ،فإذا
ِ
يب َنا إََِّل َما َكتَ َب المَّ ُو لََنا ُى َو َم ْوََل َنا ۚ َو َعمَى المَّ ِو
يكف ليخطئو وما أخطأه لـ يكف ليصيبو ،ولساف حالو ومقالو :قُ ْل لَ ْن ُيص َ
ون[التوبة ،]٘ٔ :والثقة باهلل تجعؿ المؤمف دوماً في عزة وارتفاع ،كما قاؿ -جؿ وعبلَ  :-وََل تَ ِي ُنوا َوََل
َف ْم َيتََوَّك ِل ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ين[آؿ عمراف .]ٖٜٔ :قاؿ اآللوسي( :إف كنتـ مؤمنيف فبل تينوا وال تحزنوا -فإف اإليماف
َعمَ ْو َن إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمِن َ
تَ ْحَزُنوا َوأَْنتُ ُم ْاأل ْ
(ٕ٘)
يوجب قوة القمب ومزيد الثقة باهلل تعالى وعدـ المباالة بأعدائو) .
َسوا
والمؤمف الواثؽ بربو متفائؿ دائماً ،يكثر المجوء إلى اهلل ،وال يتطرؽ اليأس إلى نفسو أبداً ،قاؿ -جؿ وعبلَ  :-وََل تَ ْيأ ُ
ِم ْن رو ِح المَّ ِو ۚ إَِّن ُو ََل ي ْيأَس ِم ْن رو ِح المَّ ِو إََِّل ا ْلقَوم ا ْل َك ِ
ون[يوسؼ ،]ٛٚ :وحتى في البأساء والضراء نجد مف المؤمف
اف ُر َ
َْ
َْ
َ ُ
ُْ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين
الصبر والجمد والثقة بموعود اهلل تعالى ،قاؿ -جؿ وعبلَ  :-و َّ
ْساء َوالضَّ
ين ا ْل َبأْس ۚ أُولَئ َك الذ َ
َّراء َوح َ
الصابر َ
ين في ا ْل َبأ َ
ٰ
ون[البقرة ،]ٔٚٚ :وكيؼ ال يكوف المؤمف كذلؾ ،وىو يعمـ أف كؿ خطوة يخطوىا لعز اإلسبلـ
ص َدقُوا ۚ َوأُولَِئ َك ُى ُم ا ْل ُمتَّقُ َ
َ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
سبيل المو َوََل
صٌ
يكتب اهلل لو األجر والمثوبة عمييا ،قاؿ تعالىَ  :ذل َك بأَن ُي ْم ََل ُيص ُ
ص ٌة في َ
ب َوََل َم ْخ َم َ
يب ُي ْم ظَ َمأٌ َوََل َن َ
ون ِم ْن ع ُد ٍّو َن ْي ًال إََِّل ُك ِتب لَيم ِب ِو عم ٌل صالِح ۚ إِ َّن المَّ َو ََل ي ِ
َجَر
ضيعُ أ ْ
ون َم ْو ِط ًئا َي ِغيظُ ا ْل ُكفَّ َار َوََل َي َنالُ َ
َيطَ ُئ َ
ُ
َ ٌ
َ
َ ُْ
ََ
ين[التوبة ،]ٕٔٓ :وفي الحديث( :عجبا ألمر المؤمف ،إف أمره كمو خير ،وليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أصابتو سراء
ا ْل ُم ْح ِس ِن َ
شكر ،فكاف خي ار لو ،واف أصابتو ضراء ،صبر فكاف خي ار لو)(.)ٕٙ
ويطمئف اهلل المؤمنيف بأنو دائماً معيـ ،فإذا سألوه فإنو قريب منيـ ،ويجيبيـ إذا دعوه( ،قاؿ الربيع بف خيثـ :إف اهلل

تعالى قضى عمى نفسو أف مف توكؿ عميو كفاه ،ومف آمف بو ىداه ،ومف أقرضو جازاه ،ومف وثؽ بو نجاه ،ومف دعاه أجابمو،
ِ
ِ ِ
سُب ُو[الطبلؽ،]ٖ :
وتصديؽ ذلؾ في كتاب اهللَ  :و َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبالمَّو َي ْيد َق ْم َب ُو[التغابفَ  ،]ٔٔ :و َم ْن َيتََوَّك ْل َعمَى المَّو فَ ُيَو َح ْ
ِ ِ
يب َد ْع َوةَ الدَّا ِع إِ َذا َد َع ِ
ان[البقرة.)ٕٚ()]ٔٛٙ :
يب ۚ أُ ِج ُ
سأَلَ َك ع َبادي َع ّْني فَِإ ّْني قَ ِر ٌ
َ وِا َذا َ
فاإلنساف ال غنى لو عف ربّْو تعالى ،وكما أف الثقة بالنفس أمر مكتسب ،فيو يحتاج مف ربو تعالى التسديد ،والتوفيؽ،

وكمما كانت ثقتو بربو أكثر كانت ثقتو بنفسو في أعمى درجاتيا.
شر محض ،ويشتمؿ في طياتو
وحقائؽ األمور ومآالتيا ال يعمميا إال اهلل -جؿ وعبل ،-فقد يكوف األمر في ظاىره ٌ
وماآلتو عمى خير عميـ ،وكذا العكس ،مما يستوجب عمى اإلنساف أف ينظر إلى األشياء السمبية بمنظار إيجابي ،وأال
شّّر لَ ُك ْم
ش ْي ًئا َو ُى َو َ
َن تُ ِحُّبوا َ
َن تَ ْكَرُىوا َ
س ٰى أ ْ
س ٰى أ ْ
ش ْي ًئا َو ُى َو َخ ْيٌر لَ ُك ْم ۚ َو َع َ
ينقطع عف األمؿ والتفاؤؿ قط؛ قاؿ تعالىَ  :و َع َ
ون[البقرة ،]ٕٔٙ :وىذه اآلية تمثؿ سبقاً عممياً فيما يعرؼ بعمـ البرمجة المغوية العصبية()ٕٛ؛ ألنيا
ۚ َوالمَّ ُو َي ْعمَ ُم َوأَْنتُ ْم ََل تَ ْعمَ ُم َ
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بمجرد أف نطبقيا تحدث تأثي اًر عجيباً إيجابياً ينعكس عمى حياتنا النفسية بشكؿ كامؿ.
ق ِْ
ض ِعي ًفا[النساء ،]ٕٛ :وأنو بإمكاناتو قاصر اإلدراؾ عف حقيقة األشياء،
واألصؿ في اإلنساف أنو ضعيؼَ :و ُخمِ َ
سُ
ان َ
اإل ْن َ
ُّيا َّ
اء إَِلى المَّ ِو ۚ َوالمَّ ُو ُى َو
فيظؿ العبد بذلؾ فقي ًار إلى ربو ،محتاجاً إليو في كؿ وقت ومع كؿ نفسَ  :يا أَي َ
اس أَْنتُُم اْلفُ َقَر ُ
الن ُ
يد[فاطر]ٔ٘ :؛ ولذا فإف اهلل  رسـ لنا منيجًا فريداً لتعزيز ثقة المسمـ بنفسو ،ومف ذلؾ:
ا ْل َغ ِن ُّي ا ْل َح ِم ُ
املطلب الجاني :الجقة بالهفص  -ومدحًا– بضوابطٌ.

الثقة بالنفس تعني الشعور بما وىب اهلل اإلنساف مف الصفات الحسنة ،والعمؿ مف خبلليا عمى ما ينفعو ،فإف أساء

العجب ،وىما مرضاف ميمكاف ،واف ىو أنكر تمؾ النعـ التي أنعميا اهلل عميو ،والصفات الحسنة
استعماليا أصيب بالغرور و ُ
اب َم ْن
التي وىبيا اهلل إياه أصيب بالكسؿ ،والخموؿ ،وأضاع نعـ اهلل  عميو؛ قاؿ تعالى :قَ ْد أَ ْفمَ َح َم ْن َزَّك َ
اىا * َوقَ ْد َخ َ
اىا[الشمس.]ٔٓ–ٜ :
َد َّ
س َ

َعمَ ُم ِب َم ِن اتَّقَ ٰى[النجـ،]ٖٕ :
س ُك ْم ۚ ُى َو أ ْ
واذا كاف ىناؾ نيي عف تزكية النفس في مثؿ قوؿ اهلل  :فََال تَُزُّكوا أَْنفُ َ
يال[النساء ،]ٜٗ :إال أف العمماء
ون فَِت ً
س ُي ْم ۚ َب ِل المَّ ُو ُيَزّْكي َم ْن َي َ
اء َوََل ُي ْظمَ ُم َ
ين ُيَزُّك َ
وقولو تعالى :أَلَ ْم تََر إِلَى الَِّذ َ
ش ُ
ون أَْنفُ َ
ُّ
عدوا ىذا النيي عف التزكية إف كاف عمى سبيؿ اإلعجاب أو الرياء ،واستثنوا مف ذلؾ ما كاف عمى سبيؿ التحدث بنعمة اهلل

تعالى ،ففي تفسير اآللوسي( :واآلية نزلت -عمى ما قيؿ :فيقوـ مف المؤمنيف كانوا يعمموف أعماالً حسنة ،ثـ يقولوف:

صبلتنا ،وصيامنا ،وحجنا ،وىذا مذموـ منيي عنو إذا كاف بطريؽ اإلعجاب ،أو الرياء ،أما إذا لـ يكف كذلؾ فبل بأس بو،
وال يعد فاعمو مف المزكيف أنفسيـ ،ولذا قيؿ :المسرة بالطاعة طاعة ،وذكرىا شكر ،وال فرؽ في التزكية بيف أف تكوف عبارة

وأف تكوف إشارة)(.)ٕٜ

وفي الحديث يقوؿ النبي ( :أنا سيد ولد آدـ يوـ القيامة ،وأوؿ مف ينشؽ عنو القبر ،وأوؿ شافع وأوؿ مشفع)(ٖٓ).

املطلب الجالح :توظيف الطاقات.
إف اهلل  قد وىب لئلنساف مجموعة مف القدرات والطاقات التي تجعمو قوى فاعمة وموجية مف خبلؿ توظيفو ليذه

القدرات ،فيرقى بنفسو وبمف حولو وفؽ منيج ونظاـ ،وىذا التكامؿ الموجود في الشخصية كما ورد في القرآف الكريـ يمزج
بيف طاقاتو كميا ،ويعمؿ عمى ربطيا بحيث تجعؿ الموجود البشرى طاقة متسقة فعالة ،فاإلنساف كما يريده اهلل قوة فاعمة
موجية ومريدة ،وىو قوة دافعة إلى األماـ.
اإلنساف يتصرؼ في حدود قدراتو ،فالتكميؼ اإلليي لمبشر كاف في حدود الطاقة ،فاهلل  يجعؿ المسؤوليات في حدود

تحممو ،أو ال يستطيع الوفاء بو ،فيو الخالؽ العالـ بما يصمح لعباده ،قاؿ تعالى:
يحمؿ اإلنساف ماال يستطيع ّ
طاقة البشر وال ّ
ف
َن ُي َخفّْ َ
ََل ُي َكمّْ ُ
يد المَّ ُو أ ْ
س َب ْت[البقرة ،]ٕٛٙ :ويقوؿ -جؿ جبللوُ :-ي ِر ُ
سا إََِّل ُو ْ
س َب ْت َو َعمَ ْي َيا َما ا ْكتَ َ
س َع َيا ۚ لَ َيا َما َك َ
ف المَّ ُو َن ْف ً
ق ِْ
ض ِعيفًا[النساء.]ٕٛ :
َع ْن ُك ْم ۚ َو ُخِم َ
س ُ
ان َ
اإل ْن َ
ويدخؿ في توظيؼ الطاقات :االعتماد عمى اآلخريف فيما يقدروف عميو ،فالثقة بالنفس يدعميا االعتماد عمى اآلخريف:
ِ
ين[القصص( ،]ٕٙ :أي :إف موسى أولى
ْج ْر َت ا ْل َق ِو ُّ
قاؿ تعالى :قَالَ ْت إِ ْح َد ُ
ي ْاأل َِم ُ
استَأ َ
استَأْ ِج ْرهُ ۚ إِ َّن َخ ْيَر َم ِن ْ
اى َما َيا أ ََبت ْ
مف استؤجر ،فإنو جمع القوة واألمانة ،وخير أجير استؤجر ،مف جمعيما ،أي :القوة والقدرة عمى ما استؤجر عميو ،واألمانة
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فيو بعدـ الخيانة ،وىذاف الوصفاف ،ينبغي َع َّد ُىما في كؿ مف يتولى لئلنساف عمبلً بإجارة أو غيرىا .فإف الخمؿ ال يكوف إال
بفقدىما أو فقد إحداىما ،وأما باجتماعيما ،فإف العمؿ يتـ ويكمؿ ،وانما قالت ذلؾ؛ ألنيا شاىدت مف قوة موسى عند السقي
ليما ونشاطو ،ما عرفت بو قوتو ،وشاىدت مف أمانتو وديانتو ،وأنو رحميما في حالة ال يرجى نفعيما ،وانما قصده بذلؾ

وجو اهلل تعالى)(ٖٔ).

ِ
ِ
ِ ِ
وقاؿ -جؿ وعبل :-وأ ِ
َن ُي َك ّْذ ُب ِ
ون
ص ّْدقُِني ۚ إِ ّْني أَ َخ ُ
اف أ ْ
َخي َى ُار ُ
سا ًنا فَأ َْرس ْم ُو َمع َي ِرْد ًءا ُي َ
ْص ُح م ّْني ل َ
ون ُى َو أَف َ
َ
[القصص( ،]ٖٗ :وذلؾ أف موسى  كاف في لسانو لثغة؛ بسبب ما كاف تناوؿ تمؾ الجمرة ،حيف خير بينيا وبيف التمرة
ِ ِ
س ِاني * َي ْفقَ ُيوا
أو الدرة ،فأخذ الجمرة فوضعيا عمى لسانو ،فحصؿ فيو شدة في التعبير ،وليذا قاؿَ  :و ْ
احمُ ْل ُع ْق َدةً م ْن ل َ
ون أ ِ
ش ِرْك ُو ِفي أ َْم ِري[طو ،]ٖٕ–ٕٚ :أي :يؤنسني فيما
اج َع ْل لِي َو ِز ًا
ش ُد ْد ِب ِو أ َْزِري * َوأَ ْ
َخي * ا ْ
ير ِم ْن أ ْ
َىِمي * َى ُار َ
قَ ْولِي * َو ْ
أمرتني بو مف ىذا المقاـ العظيـ ،وىو القياـ بأعباء النبوة والرسالة إلى ىذا الممؾ المتكبر الجبار العنيد ،ومعنى ِ رْد ًءا
ير ومعينا ومقويا ألمري ،يصدقني فيما أقولو ،وأخبر بو عف اهلل ؛ ألف خبر اثنيف أنجع في النفوس
ص ّْدقُِني ،أي :وز اً
ُي َ
مف خبر واحد)(ٕٖ).
فمف ثقة موسى  بنفسو أنو وقؼ عمى النقص في شخصو ،وسأؿ اهلل تكميمو برفقة أخيو لو ،فصحبة موسى
ألخيو قوت مظاىر النجاح عنده ،وشجعتو عمى بذؿ المزيد مف العمؿ ،فالصحبة الصالحة ال تتغاضى عف جوانب الضعؼ
عند صاحبيا ،بؿ تدلو عمى سموؾ الطريؽ األفضؿ ،فصارت الصحبة الصالحة مف عوامؿ نجاح ثقة المسمـ بنفسو ،وفي

ذلؾ تقدير لقدرات اآلخريف ،فتقدير ما يقوـ بو اآلخروف ،والثناء عمييـ ،مما يزيد الثقة بالنفس.

كما يدخؿ في توظيؼ الطاقات وحسف استغبلليا :الكشؼ عف القدرات التي يشعرىا اإلنساف في شخصو ،قاؿ تعالى:
ض ۚ إِّْني ح ِفي ٌ ِ
اج َع ْمِني َعمَ ٰى َخَزِائ ِن ْاأل َْر ِ
يم[يوسؼ ،]٘٘ :يوسؼ  طمب مف الممؾ أف يجعؿ أمر إدارة خزائف
َ قا َل ْ
َ
ظ َعم ٌ
بل طمبو ذلؾ بأنو أميف عمييا ،خبير بتدبير شؤونيا ،فوصؼ نفسو باألمانة والعمـ ،وىذا يدؿ عمى جواز
الماؿ والطعاـ لو؛ معم ً
ِ
ِّْ ِ
يم ،ولـ يقؿ( :إني حسيب كريـ) ،وال قاؿ( :إني جميؿ مميح)،
طمب المنصب لمف كاف أى ً
بل لو؛ وليذا قاؿ :إني َحفيظٌ َعم ٌ
ِ
ِ
ِّْ
يم؛ فسأليا بالحفظ والعمـ ال بالنسب والجماؿ(ٖٖ).
لكنو قاؿ :إني َحفيظٌ َعم ٌ

وأراد  بقولو ىذا التعريؼ بنفسو؛ ليوضع في المنصب الذي يناسبو ،وىو أمر مطموب ،وما أراد تزكيتيا التزكية

َعمَ ُم ِب َم ِن اتَّقَ ٰى[النجـ.]ٖٕ :
س ُك ْم ۚ ُى َو أ ْ
المذمومة المنيي عنيا في قولو تعالى :فَ َال تَُزُّكوا أَ ْنفُ َ
وقد وجد الممؾ في يوسؼ  األمانة والخبرة ،فوافؽ عمى طمبو ،وسممو مسؤولية إدارة الشؤوف االقتصادية والزراعية
ِ
ِ
ِٰ
ف ِفي ْاأل َْر ِ
يب ِبَر ْح َمِت َنا
ض َيتََبَّوأُ ِم ْن َيا َح ْي ُ
ث َي َ
وس َ
اء ۚ ُنص ُ
ش ُ
والمالية في مممكتو كميا ،قاؿ -جؿ وعبلَ  :-و َك َذل َك َم َّكَّنا ل ُي ُ
شاء ۚ وََل ُن ِ
ين[يوسؼ ،]٘ٙ :أي :ومثؿ ىذا اإلنعاـ الذي أنعمنا عميو في تقريبو إلى قمب الممؾ،
َجَر ا ْل ُم ْح ِسِن َ
ضيعُ أ ْ
َم ْن َن َ ُ َ
وانجائو مف السجف مكنا لو في األرض ،أي :أقدرناه عمى ما يريد(ٖٗ).

ولعؿ في تكميفات النبي  لبعض الصحابة بأعيانيـ ما يشير إلى ىذه التربية عمى تحمؿ المسؤولية ،بمف فييـ صغارىـ

وشبابيـ ،كزيد بف ثابت حيف ائتمنو عمى تعمـ لغة ييود ،وأصبح ترجمانو فييا ،وأسامة بف زيد ،وغيرىما.

وأداء العمؿ بفاعمية واتقاف يعزز ثقة الشخص بنفسو ،فيو دائماً يحاوؿ أف يتقف ما يقوـ بو مف أعماؿ ،وأف يؤدييا عمى

أحسف وجو ،وىو يرى في أدائو لعممو بميارة واتقاف تعبي اًر صادقاً عف طموحو في التقدـ والرقي والكماؿ النفسي ،وعف رغبتو

الصادقة في القياـ بدور فاعؿ في خدمة المجتمع ،واإلسياـ بإخبلص في نموه وتقدمو وازدىاره.
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واإلسبلـ ديف حياة وعمؿ ،فيو يحث اإلنساف عمى العمؿ ،وينيى عف الخموؿ والكسؿ ،قاؿ -جؿ وعبل :-فَِإ َذا قُ ِ
ضَي ِت
الصَالةُ فَا ْنتَ ِش ُروا ِفي ْاأل َْر ِ
ون[الجمعة.]ٔٓ :
ض ِل المَّ ِو َوا ْذ ُك ُروا المَّ َو َك ِث ًا
َّ
ض َو ْابتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
ير لَ َعمَّ ُك ْم تُ ْفِم ُح َ
قاؿ اإلماـ ابف كثير( :وقولو :فَِإ َذا قُ ِ
الص َالةُ أي :فرغمنيا ،فَا ْنتَ ِشُروا ِفي ْاأل َْر ِ
ض ِل المَّ ِو؛
ض َي ِت َّ
ض َو ْابتَ ُغوا ِم ْن فَ ْ
لما حجر عمييـ في التصرؼ بعد النداء وأمرىـ باالجتماع ،أذف ليـ بعد الفراغ في االنتشار في األرض واالبتغاء مف فضؿ

اهلل .كما كاف عراؾ بف مالؾ  إذا صمى الجمعة انصرؼ فوقؼ عمى باب المسجد ،فقاؿ :الميـ إني أجبت دعوتؾ ،وصميت
فريضتؾ ،وانتشرت كما أمرتني ،فارزقني مف فضمؾ ،وأنت خير ال ارزقيف .رواه ابف أبي حاتـ)(ٖ٘).

وقد حث الرسوؿ  أصحابو عمى العمؿ ،فعف المقداد بف معد يكرب أف الرسوؿ  قاؿ( :ما أكؿ أحد طعاماً قط
خي اًر مف أف يأكؿ مف عمؿ يده ،واف نبي اهلل داود  كاف يأكؿ مف عمؿ يده)(.)ٖٙ
وقياـ اإلنساف بعمؿ ما ،واتقانو لو ،ونجاحو فيو ،كؿ ذلؾ يؤدي إلى زيادة ثقة اإلنساف بنفسو ،والى شعوره بقيمتو كإنساف

فاعؿ مفيد يقوـ بدور فاعؿ ميـ في المجتمع ،كما يجعمو يشعر بالرضا والسعادة.
املطلب الزابع :عدم احتقار الذات والغري.

المؤمف ال يممز وال يغمز وال يقمد؛ ألف معرفتو باهلل جعمتو متواضعاً ،وىناؾ مف يحتقر اآلخريف ،أو يستي أز بيـ ،أو
س َخ ْر قَ ْوٌم
ُّيا َّال ِذ َ
آم ُنوا ََل َي ْ
يحاكي حركاتيـ ،وسكناتيـ ،ومشيتيـ؛ ليضحؾ الناس ،وىذا منيي عنو؛ قاؿ تعالىَ  :يا أَي َ
ين َ
ِ
ِ
َن ي ُكوُنوا َخ ْي ار ِم ْنيم وََل ِنساء ِم ْن ِن ٍ
ِ
س ُك ْم َوََل تََن َابُزوا
س ٰى أ ْ
س ٰى أ ْ َ
َن َي ُك َّن َخ ْيًار م ْن ُي َّن ۚ َوََل تَ ْممُزوا أَ ْنفُ َ
ساء َع َ
َ
َ ٌ
ً ُْ َ
م ْن قَ ْوٍم َع َ
ٰ
ِ
ِب ْاألَ ْلقَ ِ
وق َب ْع َد ِْ
يم ِ
ون[الحجرات ]ٔٔ :ففي ىذه اآلية ينيى
س ُ
ان ۚ َو َم ْن لَ ْم َيتُ ْب فَأُولَِئ َك ُى ُم الظَّالِ ُم َ
س اَل ْ
س ُم ا ْلفُ ُ
اب ۚ ِب ْئ َ
اإل َ

تعالى عف السخرية بالناس ،وىو احتقارىـ واالستيزاء بيـ ،فيذا حراـ ،وقد يكوف المحتقر أعظـ قد ار عند اهلل وأحب إليو مف
ِ
س ُك ْم أي :ال تممزوا الناس،
الساخر منو المحتقر لو ،فنص عمى نيي الرجاؿ وعطؼ بنيي النساء ،وقولوَ  :وََل تَ ْممُزوا أَْنفُ َ
واليماز المماز مف الرجاؿ مذموـ ممعوف ،كما قاؿ تعالىَ  :وْي ٌل ِل ُك ّْل ُى َمَزٍة لُ َمَزٍة[اليمزة ،]ٔ :واليمز بالفعؿ والممز بالقوؿ،
شٍ
از َم َّ
كما قاؿ -سبحانوَ  :-ى َّم ٍ
اء ِب َن ِم ٍيم[القمـ ،]ٔٔ :أي :يحتقر الناس وييمزىـ طاعنا عمييـ ،ويمشي بينيـ بالنميمة،
ِ
س ُك ْم[النساء ]ٕٜ :أي :ال يقتؿ بعضكـ
س ُك ْم ،كما قاؿَ  :وََل تَ ْقتُمُوا أَْنفُ َ
وىي :الممز بالمقاؿ؛ وليذا قاليا ىناَ  :وََل تَ ْممُزوا أَْنفُ َ
ِ
س ُك ْم أي :ال يطعف بعضكـ
بعضاً ،قاؿ ابف عباس ،ومجاىد ،وسعيد بف جبير ،وقتادة ،ومقاتؿ بف حيافَ  :وََل تَ ْممُزوا أَْنفُ َ
عمى بعض ،وقولوَ  :وََل تََن َابُزوا ِب ْاألَ ْلقَ ِ
اب أي :ال تتداعوا باأللقاب ،وىي التي يسوء الشخص سماعيا(.)ٖٚ
وقد كاف الرسوؿ  يدرؾ بحكمتو السامية أىمية االسـ الحسف في تدعيـ الثقة بالنفس ،فكاف يعجبو االسـ الحسف

ويتفاءؿ بو ،ويكره االسـ القبيح ويغيره ،فعف نافع ،عف ابف عمر( :أف ابنة لعمر كانت يقاؿ ليا :عاصية ،فسماىا رسوؿ
اهلل  جميمة)(.)ٖٛ

وعمى غرار اليدي الرباني ينبغي أف نسير في تربية أنفسنا ،ومف ىـ تحت أيدينا في تعزيز الثقة بالنفس ،وابراز النعـ

والميزات التي وىبيا اهلل لنا ،مف خبلؿ عبارات المدح والثناء؛ مف أكثر األساليب التي تعمؿ عمى زيادة الثقة بالنفس ىي
سماع كممات المدح والثناء ،وبما أف اهلل وىبؾ ميزات ونعـ لـ يعطيا لكثير مف الناس ،فيجب أف تعطى لنفسؾ دفعة

بالمدح والدعـ كمما شعرت بضعؼ ثقتؾ في نفسؾ ،ولكف احذر التكبر والغرور.
املطلب اخلامص :اإلطادة باجلوانب اإلجيابية.

أشاد القرآف الكريـ في مواضع كثيرة بصفات لؤلنبياء ،وفي ذلؾ منيج رباني؛ لتعزيز الثقة بالنفس مف خبلؿ إرساؿ
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرسائؿ اإليجابية ،وبقدر ما يتصؼ بو الشخص مف صفات األنبياء تمؾ ،بقدر ما تزداد ثقتو بنفسو.

ان ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
صدّْيقًا َنِبيِّا[مريـ،]ٗٔ :
يم ۚ إَِّن ُو َك َ
ومف ذلؾ -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :-قولو تعالىَ  :وا ْذ ُكْر في ا ْلكتَاب إ ْبَراى َ

ففي ىذه اآلية يصؼ اهلل نبيو إبراىيـ بأنو كاف صديقا نبيا ،ولفظة صديؽ تحتمؿ معنى أنو كثير الصدؽ وأنو كثير التصديؽ.

ِ ِ ِ
ين[النحؿ.]ٕٔٔ – ٕٔٓ :
ان أ َّ
ُم ًة قَ ِانتًا لِمَّ ِو َح ِنيفًا َولَ ْم َي ُك ِم َن ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
يم َك َ
وقاؿ -سبحانو :-إ َّن إ ْب َراى َ
ان أ َُّم ًة يحتمؿ أنو يعدؿ أمة كاممة بما فييا مف خير وطاعة وبركة ،ويحتمؿ أنو كاف إماماً
وقولو -جؿ وعبلَ  :-ك َ

يقتدى بو في الخير ،وورد في التفسير المأثور ىذا المعنى وذاؾ ،وىما قريباف؛ فاإلماـ الذي ييدي إلى الخير ىو قائد أمة ولو
أجره وأجر مف عمؿ بيدايتو ،فكأنو أمة مف الناس في خيره وثوابو ال فرد واحد.

اب إِسم ِ
وقاؿ تعالىَ  :وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكتَ ِ
الص َال ِة
َىمَ ُو ِب َّ
ْمُر أ ْ
ص ِاد َ
سوًَل َن ِبيِّا * َو َك َ
ق ا ْل َو ْع ِد َو َك َ
اعي َل ۚ إَِّن ُو َك َ
ان َر ُ
ان َ
ان َيأ ُ
َْ
ان ِع ْن َد رّْب ِو مر ِ
الزَك ِ
َو َّ
ضيِّا[مريـ( .]٘٘–٘ٗ :ىذا ثناء مف اهلل تعالى عمى إسماعيؿ بف إبراىيـ الخميؿ –عمييما السبلـ –
اة َو َك َ
َ َْ
ق ا ْل َو ْعِد قاؿ ابف جريج :لـ يعد ربو عدة إال أنجزىا ،يعني :ما التزـ قط عبادة
ص ِاد َ
وىو والد عرب الحجاز كميـ بأنوَ  :ك َ
ان َ
بنذر إال قاـ بيا ووفاىا حقيا)(.)ٖٜ
ان ِ
وقاؿ تعالىَ  :وا ْذ ُك ْر ِفي ا ْل ِكتَ ِ
صدّْيقًا َن ِبيِّا * َوَرفَ ْع َناهُ َم َكا ًنا َعمِيِّا[مريـ]٘ٚ–٘ٙ :؛ وىذا ثناء
يس ۚ إَِّن ُو َك َ
اب إِ ْد ِر َ
عمى إدريس  بأنو كاف صديقا نبيا ،وأف اهلل رفعو مكانا عميا(ٓٗ).
كما كاف مف ىدي النبي  أف يوجو الرسائؿ اإليجابية إلى مف حولو مف الصحابة؛ ليمفت نظرىـ إلى اإليجابيات

أيضا لو فائدة
التي لدييـ ،والصفات الحسنة التي تميزىـ ،مما يكوف لو أعظـ األثر في تكويف مفيوـ إيجابي عف الذات ،و ً
عظيمة في لفت النظر إلى أىـ اإليجابيات والمميزات التي يتحمى بيا الشخص ،ويع ُّد ىذا حجر الزاوية في توظيؼ ىذه

الطاقات ،وحسف استثمارىا ،ومف ذلؾ قولو  لعبد اهلل بف مسعود ( :إنؾ غبلـ معمـ)(ٔٗ).

ومف اإليجابيات التي حث القرآف أتباعو عمييا :التفاؤؿ وعدـ اليأس؛ فالمؤمف المتفائؿ دائماً ال يتطرؽ اليأس إلى
ِ
ِ
ون[يوسؼ ،]ٛٚ :أي :ال تيأسوا
َس ِم ْن َرْو ِح المَّ ِو إََِّل ا ْلقَ ْوُم ا ْل َك ِافُر َ
َسوا م ْن َرْو ِح المَّو ۚ إَِّن ُو ََل َي ْيأ ُ
نفسو ،لقولو تعالىَ  :وََل تَْيأ ُ
روح اهلل ولو أحاط بيـ الكرب،
بروحو ،ال ييأسوف مف ْ
مف فرج اهلل ورحمتو ،فالمؤمنوف موصولة قموبيـ باهلل ،ندية أرواحيـ ْ
واشتد بيـ الضيؽ.

والتفاؤؿ وعدـ اليأس ىو قمة األمف النفسي لئلنساف ،ولذلؾ عميو أف يستثمر أي موقؼ سمبي في حياتو؛ ليجعؿ منو

إيجابيا.
أم ار
ً

ش ْي ٍء ِم َن
ومف اإليجابيات أيضا التي ربى اإلسبلـ اتباعو عمييا روح الصبر عند الببلء؛ وقاؿ تعالىَ  :ولََن ْبمَُوَّن ُك ْم ِب َ
ِ
س والثَّمر ِ
ف وا ْلجوِع وَن ْق ٍ ِ
ِ
ِ
ات ۚ َوَب ّْ
يب ٌة قَالُوا إَِّنا لِمَّ ِو َوِا َّنا
ش ِر َّ
ين * الَِّذ َ
الصا ِب ِر َ
َص َابتْ ُي ْم ُمص َ
ين إِ َذا أ َ
ا ْل َخ ْو َ ُ َ
ص م َن ْاأل َْم َوال َو ْاألَ ْنفُ ِ َ َ َ
ٰ
ِٰ
ون[البقرة ،]ٔ٘ٚ–ٔ٘٘ :وفي الحديث يقوؿ
صمَ َو ٌ
ات ِم ْن َرّْب ِي ْم َوَر ْح َم ٌة ۚ َوأُولَِئ َك ُى ُم ا ْل ُم ْيتَ ُد َ
إِلَ ْي ِو َار ِج ُع َ
ون * أُولَئ َك َعمَ ْي ِي ْم َ
النبي ( :عجبا ألمر المؤمف ،إف أمره كمو خير ،وليس ذاؾ ألحد إال لممؤمف ،إف أصابتو سراء شكر ،فكاف خي ار لو ،واف
أصابتو ضراء ،صبر فكاف خي ار لو)(ٕٗ).

والصبر مف المؤشرات الميمة لمصحة النفسية ،وىو يعطي الفرد قدرة عمى تحمؿ مشاؽ الحياة ،والصمود في مواجية
الشدائد واألزمات ،والثبات في مواجية كوارث الدىر ومصائبو ،فبل يضعؼ أماميا وال ينيار ،وال يتممكو اليأس ،فالشخص الذي
يقابؿ المصائب والمواقؼ العصيبة بصبر وثبات ،إنما ىو شخص سوي الشخصية ،يتمتع بقدر كبير مف الصحة النفسية.
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املطلب الشادض :االيتنام باملظًز.
مف مظاىر الثقة بالنفس سبلمة الجسـ وصحتو ،وىي مف األمور التي اعتنى بيا القرآف الكريـ ،ومف ذلؾ تكريمو لئلنساف؛
اىم ِم َن الطَّ ّْيب ِ
آدم وحم ْم َن ُ ِ
ِ
اى ْم َعمَ ٰى َك ِث ٍ
ير ِم َّم ْن َخمَ ْق َنا
ات َوفَ َّ
ض ْم َن ُ
َ
اى ْم في ا ْل َبّْر َوا ْل َب ْح ِر َوَرَزْق َن ُ ْ
قاؿ تعالىَ  :ولَقَ ْد َكَّرْم َنا َبني َ َ َ َ َ
ِ
تَ ْف ِ
اسا ُيَو ِاري
ض ًيال[اإلسراء ،]ٚٓ :ومف االىتماـ بالمظير ما ذكره اهلل -جؿ وعبل -في قولوَ  :يا َبِني َ
آد َم قَ ْد أَْنَزْلَنا َعمَ ْي ُك ْم لَب ً
شا ۚ ولِباس التَّ ْقو ٰى َٰذلِ َك َخ ْير ۚ َٰذِل َك ِم ْن آي ِ
سو ِ
ون[األعراؼ ،]ٕٙ :وقولو -جؿ وعبلَ  :-يا
آت ُك ْم َو ِري ً
ات المَّ ِو لَ َعمَّ ُي ْم َي َّذ َّكُر َ
َ
َْ
َ
َ َ ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين * قُ ْل َم ْن َحَّرَم ِزي َن َة المو التي
سجد َو ُكمُوا َوا ْ
َبِني َ
س ِرف َ
س ِرفُوا ۚ إن ُو ََل ُيح ُّب ا ْل ُم ْ
شَرُبوا َوََل تُ ْ
آد َم ُخ ُذوا ِزي َنتَ ُك ْم ع ْن َد ُك ّْل َم ْ
ٰ
ص ُل ْاْلي ِ
ِ
ِ
َخرج لِ ِعب ِاد ِه والطَّ ّْيب ِ
الرْز ِ
آم ُنوا ِفي ا ْل َح َيا ِة ُّ
ات
ام ِة ۚ َك َذلِ َك ُنفَ ّْ
ات ِم َن ّْ
ق ۚ قُ ْل ِى َي ِلمَِّذ َ
َ
أ َْ َ َ َ َ
الد ْن َيا َخال َ
ص ًة َي ْوَم ا ْلق َي َ
ين َ
ون[األعراؼ.]ٖٕ–ٖٔ :
لِقَ ْوٍم َي ْعمَ ُم َ
ومما فضؿ بو اإلنساف عمى سائر المخموقات :العقؿ الذي يميز بو اإلنساف بيف الخير والشر ،والحؽ والباطؿ ،واليدى

والضبلؿ ،والذي يدؿ اإلنساف عمى كؿ فضيمة ومكرمة.
و ِ
ألىمية العقؿ ،وجو االىتماـ إلى المحافظة عمى سبلمتوُّ ،
عرضو لمخمؿ في أداء وظيفتو ،التي خمقو
وتجنب كؿ ما ُي ّْ
اهلل ألدائيا ،وصحة اإلنساف تنقسـ إلى نوعيف :الصحة الجسمية ،والصحة النفسية ،وكبلىما محؿ اىتماـ الديف اإلسبلمي.
الفتَّاكة ،التي تنتج عف القذارة
وألىمية الطيارة في المحافظة عمى صحة اإلنساف وسبلمتو مف األمراض واألوبئة المعدية َ
واىماؿ الطيارة والنظافة؛ نجد َّ
َّك فَ َكّْبْر *
ُّيا ا ْل ُم َّدثُّْر * قُ ْم فَأَْنِذْر * َوَرب َ
أف مف أوائؿ ما نزؿ مف القرآف الكريـ قولو تعالىَ  :يا أَي َ
اى ُج ْر[المدثر ،]٘-ٔ :فقد دعا النص القرآني الكريـ إلى الطيارة الحسية حيف قاؿ اهلل َ  :وِث َي َاب َك
َوِث َي َاب َك فَ َ
ط ّْي ْر * َو ُّ
الر ْجَز فَ ْ

اى ُجْر؛ أل َّ
َف الرجز َنجاسة معنوية تمطخ صاحبيا ،فيحتاج إلى
فَطَ ّْي ْر ،والى الطيارة المعنوية حيف قاؿ اهلل َ  :و ُّ
الر ْجَز فَ ْ
التطيير.
ومف اآليات الواردة  -كذلؾ -في شأف االعتناء بالصحة والمحافظة عمييا في ظاىر الجسد ،قولو تعالى :إِ َّن المَّ َو
ين[البقرة ،]ٕٕٕ :وقد كاف الرسوؿ  يعنى بتربية شخصيات أصحابو مف جميع نواحييا،
ين َوُي ِح ُّب ا ْل ُمتَطَ ّْي ِر َ
ُي ِح ُّب التََّّواِب َ
النفسية ،والبدنية ،واالجتماعية ،وكاف يحثيـ عمى العناية بصحة أجساميـ وبقوتيا؛ حتى يكونوا قادريف عمى تحمؿ مسؤوليات
يع ّد صحة الجسـ وعافيتو مف المقومات الرئيسية
الجياد في سبيؿ نشر الدعوة اإلسبلمية ،وكاف -عميو الصبلة والسبلـُ -
لسعادة اإلنساف.
وكاف -عميو الصبلة والسبلـ -يحث أصحابو عمى الرياضة البدنية والفروسية ،فكاف يشجعيـ عمى الرمي وركوب الخيؿ،
ِ
استَطَ ْعتُ ْم ِم ْن قَُّوٍة[األنفاؿ،]ٙٓ :
فعف عقبة بف عامر  قاؿ :سمعت رسوؿ اهلل  وىو عمى المنبر يقوؿَ  :وأَع ُّدوا لَ ُي ْم َما ْ
أال إف القوة الرمي ،أال إف القوة الرمي ،أال إف القوة الرمي)(ٖٗ).
والرياضة تعزز الثقة بالنفس ،خاصة عندما تسيـ في تحقيؽ التوازف المرغوب بو.
مما سبؽ ،يتضح أف مف تخرج مف مدرسة الوحييف فإنو يرسـ لنفسو طريقًا لمثقة بالنفس ،باىتمامو بصحتو ونظافتو؛
مما يجعمو يظير بمظير الئؽ يعطيو دفعة قوية وثقة أكبر وقدرة عمى التعامؿ بشكؿ أحسف.
لكف ينبغي عند االىتماـ بالمظير مراعاة القصد والتوسط واالعتداؿ ،وىو مطموب في األمور كميا ،فحياة اإلنساف
عمى ظير األرض قائمةٌ عمى االقتصاد واالعتداؿ في كؿ مناحي الحياة ،في الطعاـ والشراب ،في النفقة والكساء ،في ُمعاشرة
خص المشي باالعتداؿ ،كما ورد في قوؿ اهلل
الخمؽ ،في النوـ واليقظة ،في السعي والعمؿ ،في كؿ شيء ،ولكف لقماف َّ
َ
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
ض ْ ِ
تعالى :واق ِ
مجتمع فيو أغمب شؤوف الحياة،
ص ْوِت َك[لقماف ،]ٜٔ :وربما قصد منو أف المشي
ْص ْد ِفي َم ْ
شِي َك َوا ْغ ُ
ض م ْن َ
َ
َّ
عرض نفسو لمفتف ،فربما وقع نظره
المشي
في
أبطأ
ف
وم
المشي،
في
االعتداؿ
يستطيع
ال
النوـ
مف
أقؿ
و
لطعاـ
ا
فمف أكثر
َّ
َ
َ
محرـ؛ فالطرقات ال تخمو مف الفتف ،كما أف اإلسراع ربما يؤدي إلى اليمكة ،فاالقتصاد أولى ،والمشي المعتدؿ يعطي
عمى َّ

الشعور بالثقة ،وذلؾ عكس الشخص الذي يمشى ببطء ويظير عمية عبلمات التعب واإلرىاؽ.
ض ْ ِ
ص ْوِت َك ىذه الوصية ىي ّّ
حث عمى الثقة بالنفس ،وتنفير مف سوء األدب؛ فالصوت
وقولو تعالىَ  :وا ْغ ُ
ض م ْن َ
بعمو الصوت بدالً مف الحجة
ويحممو عمى رأيو ّْ
المرتفع دليؿ عمى ضعؼ حجَّة صاحبو ،فيو ُيحاوؿ أف ُيفحـ المخاطب َ
ّّ
شعر مع ذلؾ بالنقصُ ،فيحاوؿ أف يستعيض عف ذلؾ بالحدة والغمظة
واإلقناع ،لذلؾ فيو شاؾ فيما يقوؿ ،ال يقدر شخصيتوَ ،ي ُ
في القوؿ ،لذلؾ فيي وصية ضمنية بمثابة دعوة ٍّ
التروي قبؿ الكبلـ ،والوثوؽ بالنفس وتقدير الذات.
وحث عمى التثبُّت و ّْ

فالحديث بنبرة واضحة واث قة ىي التي تجعؿ الكؿ يصغي لما يقاؿ وىي مف أىـ الخطوات في تعزيز الثقة بالنفس.
ش ِفي ْاأل َْر ِ
وقوؿ اهلل تعالىَ  :وََل تَ ْم ِ
ض َمَر ًحا ۚ إِ َّن المَّ َو ََل ُي ِح ُّب ُك َّل ُم ْختَ ٍال فَ ُخ ٍ
نظر لخطورة التكبُّر
ور[لقماف]ٔٛ :؛ ًا
كرر لقماف النيي عنو البنو ،ولكف في أسموب مغاير لمسابؽ؛ لعدـ
واالستعبلء
ومضاره الواضحة عمى الفرد والمجتمع ،فقد َّ
ّْ
إثارة الممؿ والرتابة.

املبحح الجالح:

صفات الواثق بهفشٌ.
المسمـ الواثؽ بنفسو يتصؼ بصفات كثيرة منيا:
املطلب األول :القدرة على التفكري والتدطيط.

القرآف الكريـ أرشد اإلنساف إلى كؿ ما يصمح حياتو مف النواحي كافة ،ولـ يدعو يعيش حياتو عبثاً؛ وكؿ ذلؾ مف أجؿ

أف يبذر فيو بذرة الثقة والثبات عمى المبدأ ،فالواثؽ مف نفسو دائماً يعمؿ عقمو فيما بيف يديو ،ويمارس التفكير الصائب الواعي؛
فقد خمؽ اهلل تعالى اإلنساف وزوده بنعمة العقؿ والتفكير ،وحثو عمى زيادة النظر في الكوف ،قاؿ تعالى :إِ َّن ِفي َخ ْم ِ
ق

ين ي ْذ ُكر َ َّ ِ
َِّ
الني ِار َْلي ٍ
ض و ِْ ِ
َّ ِ
ات ِألُولِي ْاألَ ْل َب ِ
ون
اما َوقُ ُع ً
ودا َو َعمَ ٰى ُجُنوِب ِي ْم َوَيتَ َف َّكُر َ
َ
اختَالف المَّْي ِل َو َّ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ
اب * الذ َ َ ُ
ون الم َو قَي ً
ٰ
ِ
ِ
السماو ِ
اب َّ
ات َو ْاأل َْر ِ
ون ِفي َخ ْم ِ
ِفي َخ ْم ِ
ق
الن ِار[آؿ عمرافَ ،]ٜٔٔ–ٜٔٓ :وَيتَ َف َّكُر َ
س ْب َحا َن َك فَق َنا َع َذ َ
ض َرَّب َنا َما َخَم ْق َت َى َذا َباطًال ُ
ق َّ َ َ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض أي :يفيموف ما فييما مف الحكـ الدالة عمى عظمة الخالؽ وقدرتو ،وعممو وحكمتو ،واختياره ورحمتو .وعف
َّ َ َ
الحسف البصري أنو قاؿ :تفكر ساعة خير مف قياـ ليمة .وقاؿ الفضيؿ :قاؿ الحسف :الفكرة مرآة تريؾ حسناتؾ وسيئاتؾ.

وعف عيسى  أنو قاؿ :طوبى لمف كاف قيمو تذكرا ،وصمتو تفكرا ،ونظره عبرا .وقاؿ لقماف الحكيـ :إف طوؿ
الوحدة أليـ لمفكرة ،وطوؿ الفكرة دليؿ عمى طرؽ باب الجنة .وقاؿ وىب بف منبو :ما طالت فكرة امرئ قط إال فيـ ،وما فيـ
امرؤ قط إال عمـ ،وما عمـ امرؤ قط إال عمؿ)(ٗٗ).
ِ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ين[األنعاـ ،]ٔٔ :وقاؿ -سبحانو:-
ض ثَُّم ا ْنظُُروا َك ْي َ
ان َع ِاق َب ُة ا ْل ُم َك ّْذِب َ
ف َك َ
وقاؿ -جؿ وعبل :-قُ ْل س ُ
ِ
ق ۚ ثَُّم المَّ ُو ُي ْن ِشئُ َّ
يروا ِفي ْاأل َْر ِ
ش ْي ٍء
ض فَا ْن ُ
الن ْ
شأَةَ ْاْل ِخ َرةَ ۚ إِ َّن المَّ َو َعمَ ٰى ُك ّْل َ
ظ ُروا َك ْي َ
ف َب َدأَ ا ْل َخ ْم َ
قُ ْل س ُ
ِ
ير[العنكبوت ،]ٕٓ :وقد كاف الرسوؿ  أكثر الناس تفكي اًر وتأمبلً فيما خمؽ اهلل تعالى ،وفى سير الماضيف.
قَد ٌ
وسئؿ إبراىيـ بف أدىـ عف العبادة ،فقاؿ( :رأس العبادة التفكر والصمت إال مف ذكر اهلل  ،)ٗ٘()واإلنساف العاقؿ وىو
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يمارس دوره في ىذه الحياة البد لو مف ممارسة التفكير؛ وذلؾ حتى يكوف قاد اًر عمى فيـ دوره ،واحساف ما يقوـ بو مف عمؿ.

والواثؽ مف نفسو يعرؼ طريقو جيداً ،ويخطط لكؿ أمور حياتو ،ويحدد أىدافو بكؿ دقة ،فبل يدع غيره يفكر لو ،وال يترؾ

نفسو لمظروؼ؛ ألنو ىو الذي يصنعيا وليست ىي التي تصنعو ،ولقد وصؼ اهلل ىؤالء الواثقيف مف أنفسيـ ،المعتمديف عميو،
صر ٍ
ِ
ِ
اط
السالكيف صراطو المستقيـ ،في كتابو الكريـ فقاؿ :أَفَ َم ْن َي ْم ِشي ُم ِكبِّا َعمَ ٰى َو ْج ِي ِو أ ْ
َى َد ٰى أ ََّم ْن َي ْمشي َ
س ِويِّا َعمَ ٰى َ
ستَ ِق ٍيم[الممؾ( ،]ٕٕ :ىذا مثؿ ضربو اهلل لممؤمف والكافر ،فالكافر مثمو فيما ىو فيو كمثؿ مف يمشي مكباً عمى وجيو ،أي:
ُم ْ
يمشي منحنيا ال مستوياً عمى وجيو ،أي :ال يدري أيف يسمؾ وال كيؼ يذىب؟ بؿ تائو حائر ضاؿ ،أىذا أىدى أ ََّم ْن َي ْم ِشي
ِ ٍ
ستَ ِق ٍيم أي :عمى طريؽ واضح بيف ،وىو في نفسو مستقيـ ،وطريقو مستقيمة؛ ىذا
س ِويِّا :منتصب القامة َ عمَ ٰى صَراط ُم ْ
َ
مثميـ في الدنيا ،وكذلؾ يكونوف في اآلخرة ،فالمؤمف يحشر يمشي سوياً عمى صراط مستقيـ ،مفض بو إلى الجنة الفيحاء ،وأما
الكافر فإنو يحشر يمشي عمى وجيو إلى نار جينـ)(.)ٗٙ

ولنا في سيرة النبي  القدوة الحسنة ،فقد كاف يخطط لكؿ أموره ،ولـ يكف يدع األمور ببل ترتيب واعداد وتخطيط ،ومف
تأمؿ في كؿ حياتو  ،السيما في غزواتو وحروبو ،وكذا في حادث اليجرة ،وكيؼ كاف تخطيطو  واضحاً لكؿ صغيرة
وكبيرة ،وكيؼ كاف أخذه باألسباب وترتيبو لؤلمور ،رأى عجباً في ىذا الصدد.
املطلب الجاني :التفاؤل وحشو الظو باهلل.
المسمـ يثؽ دائما بنفسو ،وىو يستمد ذلؾ مف ثقتو بربو وخالقو ،فيو ال ييتز أماـ العواصؼ واألعاصير ،ويرفض
ِ
ِ
ون[يوسؼ،]ٛٚ :
َس ِم ْن َرْو ِح المَّ ِو إََِّل ا ْلقَ ْوُم ا ْل َك ِافُر َ
َسوا م ْن َرْو ِح المَّو ۚ إَِّن ُو ََل َي ْيأ ُ
نظرة اليأس والتشاؤـ ،قاؿ تعالىَ  :وََل تَْيأ ُ
ِ
وقاؿ أيضاً :ما أَص ِ
ض َوََل ِفي أَْنفُ ِس ُك ْم إََِّل ِفي ِكتَ ٍ
يب ٍة ِفي ْاأل َْر ِ
َىا ۚ إِ َّن َٰذلِ َك َعمَى المَّ ِو
اب ِم ْن قَْب ِل أ ْ
َن َن ْبَأر َ
اب م ْن ُمص َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ٍ
ْس ْوا َعمَ ٰى َما فَاتَ ُك ْم َوََل تَ ْفَر ُحوا ِب َما آتَا ُك ْم ۚ َوالم ُو ََل ُيح ُّب ُك َّل ُم ْختَال فَ ُخ ٍ
ور[الحديد ،]ٕٖ–ٕٕ :وقاؿ -جؿ
ير * ل َك ْيَال تَأ َ
َيس ٌ
ْن المَّ ِو ۚ وم ْن ي ْؤ ِم ْن ِبالمَّ ِو يي ِد َق ْمب ُو ۚ والمَّ ُو ِب ُك ّْل َ ٍ ِ
ِ
وعبل :-ما أَص ِ
يب ٍة إََِّل ِبِإذ ِ
يم[التغابف.]ٔٔ :
َْ َ
ََ ُ
اب م ْن ُمص َ
َ َ َ
َ
ش ْيء َعم ٌ

فكؿ ما في ىذا الكوف إنما يقع بإرادة اهلل ومشيئتو ،ويقع تحت قيره وسمطانو ،وال يخرج شيء عف حكمو وعدلو ،وىو

سبحانو -ال يريد بعباده إال الخير ،فالشر ليس إليو ،وكؿ ما يقع مف أقداره خير ،حتى لو كاف في ظاىر بعضو أنو شرأو ضرر فيو يشتمؿ عمى خير والبد ،ومآالت األمور ونياياتيا توضح ذلؾ وتؤكده ،وليذا كانت أحواؿ المؤمف الراضي

بقضاء اهلل وقدره كميا خير ،فيو يتقمب بيف شكر لمنعمة وصبر عمى المصيبة ،ورضى بالقضاء والقدر ،فتصير كؿ أموره
إلى خير وسعادة.
فالعاقؿ المؤمف البد أف يدرؾ جيداً أف اهلل تعالى خمقو؛ لحكمة واختبار ،حتى يمحصو ويقوى إيمانو ،فما يصيبو مف

شيء فيو داخؿ في مجاؿ االختبار واالبتبلء وعميو أف يصبر ويرضى.
املطلب الجالح :اإلجيابية واملبادرة.

وصؼ اهلل تعالى أمة اإلسبلـ بأنيا خير أمة أخرجت لمناس؛ ألنيا أمة إيجابية ،ال ترضى بغير الحؽ منياجاً وطريقاً،
ُخ ِر َج ْت
فبل ترى الباطؿ وتتطامف عنو ،وال ترى الخير والمعروؼ ثـ ال تتخذه شعا اًر وسبيبلً؛ قاؿ تعالىُ  :ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أ َّ
ُم ٍة أ ْ
ون ِبا ْلمعر ِ
ِل َّمن ِ
ون ِبالمَّ ِو[آؿ عمراف.]ٔٔٓ :
وف َوتَ ْن َي ْو َن َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِم ُن َ
ْم ُر َ َ ْ ُ
اس تَأ ُ
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الرواة أنو لما استخمؼ عمر بف عبد العزيز  قدـ عميو وفود أىؿ كؿ بمد ،فتقدـ إليو وفد أىؿ الحجاز،
وذكر بعض ّ
أسف منؾ! فقاؿ الغبلـ :يا أمير المؤمنيف! إنما المرء بأصغريو
فاشر ّ
أب منيـ غبلـ لمكبلـ ،فقاؿ عمر :يا غبلـ ،ليتكمّـ مف ىو ّ
بالسف لكاف ىاىنا مف
قمبو ولسانو ،فإذا منح اهلل عبده لساناً الفظا ،وقمباً حافظاً ،فقد أجاد لو االختيار ،ولو أف األمور
ّ
أحؽ بمجمسؾ منؾ .فقاؿ عمر :صدقت ،تكمـ ،فيذا السحر الحبلؿ(.)ٗٚ
ىو ّ
واإلنساف الواثؽ المبادر ثابت عمى المبدأ ال يتزعزع وال يتموف ،وقد حث الرسوؿ  في أكثر مف حديث عمى المبادرة

بالسبلـ ،وكاف ىو نفسو - وىو أعظـ الناس قد ًار عند اهلل وأعظميـ سيادة وشرفا -يبدأ مف لقيو بالسبلـ ،وكاف يسمـ عمى
الصبياف حيف يمر عمييـ ،أفبل يكوف لنا في رسوؿ اهلل  أسوة حسنة.

املطلب الزابع :الطنوح واهلنة العالية.
أصحاب اليمـ العالية ال يرضوف بغير القمة بديبل ،واف المخترعيف والمستكشفيف والمصمحيف والفبلسفة ،تممكيـ األمؿ،

فبذلوا في سبيمو كؿ جيودىـ وقموبيـ حتى أدركوه ،والعاقؿ ىو مف يثبت ذاتو بما يرفع قدره ،ويجمب لو النفع في الدنيا

واآلخرة ،ويكسبو احتراـ الناس.

والمسمـ إنساف طموح ذو ىمة عالية ،وأمؿ عريض ،فيو يعمـ (أف اهلل تعالى يحب معالي األمور ويكره سفسافيا)(،)ٗٛ

والكيس العاقؿ ىو صاحب اليمة العالية ،الذي يديف نفسو ويعمؿ لما بعد الموت ،وأف العاجز ىو الذي يتبع نفسو ىواىا

ويتمنى عمى اهلل األماني ،كما قاؿ النبي ( :الكيس مف داف نفسو ،وعمؿ لما بعد الموت ،والعاجز ،مف أتبع نفسو ىواىا ،ثـ
تمنى عمى اهلل)(.)ٜٗ

وقد أمرنا اهلل في كتابو الكريـ بحسف الجياد؛ قاؿ -سبحانو  :-وج ِ
اى ُدوا ِفي المَّ ِو َح َّ
ق ِج َي ِاد ِه[الحج( ،]ٚٛ :والجياد بذؿ
ََ

الوسع في حصوؿ الغرض المطموب ،فالجياد في اهلل حؽ جياده ،ىو القياـ التاـ بأمر اهلل ،ودعوة الخمؽ إلى سبيمو بكؿ
طريؽ موصؿ إلى ذلؾ ،مف نصيحة وتعميـ وقتاؿ وأدب وزجر ووعظ ،وغير ذلؾ)(ٓ٘).

والجياد ال يكوف إال مف صفات صاحب اليمة العمية ،والمؤمف ال ترضى ىمتو إال بالجنة ،فيمة المؤمف في أعمى

عمييف ،وىمتو في العمـ والعمؿ سواء ،ومف األمور التي ترفع مف ىمة المرء :أف يجدد أىدافو في الحياة ،ويجدد عبلقاتو ،وال

يركف إلى الخموؿ ،ويعشؽ العمؿ ،ويغتنـ الفرص.

املطلب اخلامص :ضبط الهفص والشيطزة على االنفعاالت.

مف أىـ صفات اإلنساف الواثؽ مف نفسو أف يسيطر عمى انفعاالتو مف غضب وغيره ،وقد جعؿ اهلل تعالى مف صفات

المؤمنيف المتقيف أنيـ يسيطروف عمى أعصابيـ ،فبل يسترسموف مع غضبيـ ،وال يسمحوف لو بأف يحطـ حياتيـ ،قاؿ تعالى:
اء وا ْل َك ِ
اء والضَّ ِ
ون ِفي َّ ِ
ين َع ِن َّ
الن ِ
ين[آؿ عمراف،]ٖٔٗ :
ين ا ْل َغ ْي َ
اس ۚ َوالمَّ ُو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِسِن َ
ظ َوا ْل َع ِاف َ
اظ ِم َ
ين ُي ْن ِفقُ َ
الَِّذ َ
َّر َ
السَّر َ
(والكاظميف الغيظ أي :الجار عيف الغيظ عند امتبلء نفوسيـ منو ،والكظـ :حبس الشيء عند امتبلئو ،أو كظـ الغيظ :أف يمتمئ
غيظًا فيرده في جوفو وال يظيره)(ٔ٘).

وبيف النبي  معنى القوة الحقيقية بأنيا ثقة اإلنساف وارادتو في تممؾ نفسو والسيطرة عمى أعصابو عند الغضب ،فعف

ابف مسعود  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل ( :ما تعدوف الصرعة فيكـ؟) قالوا :الذي ال يصرعو الرجاؿ ،قاؿ( :ال ،ولكنو الذي يممؾ
نفسو عند الغضب)(ٕ٘).
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وفى القرآف الكريـ أمثمة عديدة مف حمـ األنبياء عمى جيؿ قوميـ عمييـ ،ومقابمتيـ ذلؾ بالصبر الجميؿ ،فيا ىو ىود
اك ِفي
ين َك َفُروا ِم ْن قَ ْو ِم ِو إَِّنا لَ َنَر َ
 أرسمو اهلل إلى عاد ،ولكنيـ ماذا قالوا لو؟ وماذا قاؿ ليـ؟ قاؿ تعالى :قَا َل ا ْل َم ََلُ الَِّذ َ
ين * قَا َل يا قَوِم لَ ْيس ِبي سفَ َ ٰ ِ
س َاَل ِت َرّْبي
اى ٍة َوِا َّنا لَ َن ُ
سفَ َ
سو ٌل ِم ْن َر ّْب ا ْل َعالَ ِم َ
ظ ُّن َك ِم َن ا ْل َك ِاذ ِب َ
َ ْ
ين * أ َُبمّْ ُغ ُك ْم ِر َ
اى ٌة َولَك ّْني َر ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ين[األعراؼ.]ٙٛ–ٙٙ :
َم
أ
ح
اص
ن
م
ك
ل
ا
ن
َوأََ َ ُ ْ َ ٌ ٌ
فالقوى ىو مف يقوى عمى كبح جماح نفسو ،وكمما ارتفع اإلنساف درجة في سمـ السيطرة عمى نفسو زادت ثقتو بيا،
وكمما تأكدت لو كفاءتو أو قدرتو في مراقبة حياتو النفسية ،ارتفع فوؽ الوسط وأخذ في التحميؽ صعداً.
والعاقؿ ىو الذي ال يترؾ لمتوافو وصغائر المشكبلت أف تيدـ سعادتو ،وتحطـ حياتو ،ويغضب ألتفو األسباب ،فيوصمو
الغضب إلى الحقد والضغينة ،فيفقد تماماً ثقتو بنفسو وبمف حولو.
املطلب الشادض :الجقة يف املظًز والتصزفات.
الثقة بالنفس يظير أثرىا عمى صاحبيا في سموكو ومظيره ،في شكمو وفى مخبره ،بؿ وفى جميع تصرفاتو ،فتجده
ين[البقرة،]ٕٕٕ :
ين َوُي ِح ُّب ا ْل ُمتَ َ
ط ّْي ِر َ
نظيؼ الثياب ،حسف الييئة ،طيب الرائحة ،مصداقا لقوؿ اهلل  :إِ َّن المَّ َو ُي ِح ُّب التََّّواِب َ
وقاؿ النبي ( :إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ)(ٖ٘).
والواثؽ مف نفسو تجده أيضاً تعمو البسمة وجيو ،فبل تراه إال مبتسما متفائبلً .وفى الحديث( :تبسمؾ في وجو أخيؾ

صدقة)(ٗ٘) ،والواثؽ مف نفسو إذا قابؿ أحداً فإنو يبدأه بالسبلـ ،ويحيو بتحية أحسف مف تحيتو لو ،ولما سئؿ النبي  :أي
اإلسبلـ خير؟ قاؿ( :تطعـ الطعاـ ،وتق أر السبلـ عمى مف عرفت ومف لـ تعرؼ)(٘٘).

والثقة بالنفس تظير أيضاً في الحديث ،فالواثؽ مف نفسو يرتب كبلمو قبؿ أف يخرجو مف فيو ،وال يتكمـ إال بالحؽ؛

فاإلنساف مخبوء تحت لسانو فإذا تكمـ ظير.

ومف الثقة أف يستمع المرء لمناس كما يستمعوف إليو ،وحينما جاء عتبة بف الوليد يكمـ الرسوؿ في أمر اإلسبلـ ،ويعرض

عميو الماؿ والممؾ والجاه ،استمع الرسوؿ  وأنصت حتى انتيى عتبة مف كبلمو ،فيذا تصرؼ الواثؽ الذكي.

ون
اد َّ
ين َي ْم ُ
وتظير الثقة – كذلؾ– في مشية اإلنساف ،وقد وصؼ القرآف مشية عباد الرحمف ،فقاؿَ  :و ِعَب ُ
ش َ
الر ْح َٰم ِن الَِّذ َ
ض َىوًنا وِا َذا َخاطَبيم ا ْلج ِ
سَال ًما[الفرقاف ،]ٖٙ :وىو المشي بسكينو ووقار مف غير تكبر وال تماوت،
اىمُ َ
َ ُُ َ
ون قَالُوا َ
َعمَى ْاأل َْر ِ ْ َ
وىى مشية رسوؿ اهلل  ،فقد كاف  أسرع الناس مشية وأحسنيا وأسكنيا(.)٘ٙ
ومف صفات الواثؽ – أيضاً– أنو ذكي لماح لبؽ في كؿ تصرفاتو ،يحاوؿ أف يروى لآلخريف ما يمذ ليـ ،وال يفشى

أسرارىـ ،أو يتحدث عنيـ بما يثيرىـ ،وال يسخر مف أحد ،ويكتسب ميارة القوؿ المناسب في الوقت المناسب ،وال يكف
ثرثا اًر ،بؿ يستمع أكثر مما يتكمـ.

وعمى الواثؽ في نفسو مراعاة انتصاب القامة مع المرونة؛ فاستواء القامة وحسف الوقوؼ -وكذلؾ الجموس -لو سحر

في الداللة عمى الثقة بالنفس وقوة الشخصية؛ فالشخص الواثؽ مف نفسو قوي الشخصية ،يقؼ مستوي القامة ،ينظر لمحدثو

وال ينشغؿ عنو ،ويعطيو كؿ اىتمامو حتى يفرغ دوف مقاطعة أو مداخمة أو تصغير لرأي أو تسكيت ،يقدر الكبير ويحنو

عمى الصغير ،كما أف المظير العاـ والممبس الحسف ضروري لمشخص الواثؽ مف نفسو ،وىو ىدي الرسوؿ  فمف خبلؿ
المظير العاـ يحكـ عمينا الناس ما إذا كنا واثقيف مف أنفسنا أو غير واثقيف.
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املبحح الزابع:

تعزيز الجقة بالهفص بني القزآى واألفكار املعاصزة.
ال يوجد شيء اكتشفو العمماء حوؿ قوة الشخصية والثقة بالنفس إال وقد سبقيـ القرآف إلى ذكره؛ ولذلؾ عمينا أف نق أر
بتدبر ،ونعمؿ بما ورد فيو ،وىذه ىي أقصر طريؽ لنحظى بسعادة الدنيا واآلخرة.
القرآف ّ
والشخصية مثؿ الكائف الحي يتطور ويتغير ،ولذلؾ يجب أف نغيرىا باتجاه األفضؿ ،والتغيير يبدأ مف الداخؿ ،قاؿ
تعالى :إِ َّن المَّ َو ََل ُي َغّْيُر َما ِبقَ ْوٍم َحتَّ ٰى ُي َغّْيُروا َما ِبأَْنفُ ِس ِي ْم[الرعد( ،]ٔٔ :أي :مف النعمة واإلحساف ورغد العيش َ حتَّ ٰى ُي َغّْيُروا
َما ِبأَْنفُ ِس ِي ْم بأف ينتقموا مف اإليماف إلى الكفر ،ومف الطاعة إلى المعصية ،أو مف شكر نعـ اهلل إلى البطر بيا ،فيسمبيـ اهلل
عند ذلؾ إياىا .وكذلؾ إذا غير العباد ما بأنفسيـ مف المعصية ،فانتقموا إلى طاعة اهلل ،غير اهلل عمييـ ما كانوا فيو مف الشقاء
إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة)(.)٘ٚ

لقد وجد العمماء بأف الفترة التي ينشط فييا االتصاؿ بيف العقؿ الواعي والعقؿ الباطف ىي فترة ما قبؿ النوـ بدقائؽ ،وفترة

ما بعد االستيقاظ مف النوـ بدقائؽ أيضاً ،وأفضؿ طريقة لمتحكـ في االنفعاالت والغضب ىي أف تردد كؿ يوـ قبؿ النوـ وبعد
االستيقاظ عبارات مثؿ( :سوؼ أصبح مف ىذه المحظة إنساناً ىادئاً ومتزناً وبعيداً عف االنفعاالت ،وسوؼ تظير ىذه النتيجة
في سموكي غداً) ونحوىا مف عبارات ،وقد ورد في السنة ما يدؿ عمى ذلؾ.

فيذا النبي الكريـ  قد تحدث عف أىمية االتصاؿ بالعقؿ الباطف في فترات ما قبؿ النوـ وما بعد االستيقاظ ،وأمرنا

باستغبلؿ ىاتيف الفترتيف بأدعية كثيرة ثابتة في كتب السنة.

ورسوؿ اإلسبلـ األعظـ  يعممنا كيؼ نخاطب اهلل تعالى ونمقي بيمومنا وانفعاالتنا بيف يديو ،ونسمّـ لو األمر كمو،

وىو سيفعؿ ما يشاء ،فيؿ ىنالؾ أجمؿ مف أف يكوف طبيبؾ ىو اهلل ؟!.

ش ِف ِ
ين[الشعراء ،]ٛٓ :فيذه
ت فَ ُي َو َي ْ
ونذكر ىنا قوؿ سيدنا إبراىيـ  وقد حكاه اهلل تعالى عنو في قولوَ  :وِا َذا َم ِر ْ
ضُ
ىي البرمجة القرآنية تعممنا أىـ قاعدة في الشفاء وىي أف اهلل تعالى ىو مف سيشفينا ،وليس العقؿ الباطف أو الطبيب ،وما ىذه
ىيأىا اهلل؛ لنستخدميا كطريؽ وسبب لمشفاء ،وىذا يعني أف قوة العبلج بالقرآف أكبر بكثير مف العبلج بخطاب
إال وسائؿ ّ
النفس ،ولكف إذا تـ المجوء إلى القرآف والى عمـ النفس معاً فستكوف النتيجة عظيمة.

ويؤكد جميع عمماء البرمجة المغوية العصبية أف الطريؽ المثالي لعبلج الكثير مف االضطرابات النفسية واالنفعاالت

ىو أف يكوف لدى المصاب اإلرادة الكافية والقوية لعدـ تكرار االنفعاؿ وعدـ اإلصرار عميو ،والسؤاؿ :أليس ىذا ما تحدثت
عنو اآلية الكريمة  :ولَم ي ِ
ون[آؿ عمراف.]ٖٔ٘ :
صُّروا َعمَ ٰى َما فَ َعمُوا َو ُى ْم َي ْعمَ ُم َ
َ ْ ُ
ض أِ
سِ
َّت
ض َيا َّ
ُعد ْ
ات َو ْاأل َْر ُ
الس َم َاو ُ
ارُعوا إِلَ ٰى َم ْغ ِفَرٍة ِم ْن َرّْب ُك ْم َو َجَّن ٍة َع ْر ُ
ولنتأمؿ ىذا النص القرآني الفريد ،قاؿ َ  :و َ
اء وا ْل َك ِ
اء والضَّ ِ
ون ِفي َّ ِ
ين َع ِن َّ
الن ِ
ين إِ َذا
ين ا ْل َغ ْي َ
ين * َوالَِّذ َ
اس ۚ َوالمَّ ُو ُي ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِسِن َ
ظ َوا ْل َع ِاف َ
اظ ِم َ
ين ُي ْن ِفقُ َ
ين * الَِّذ َ
ِل ْم ُمتَّ ِق َ
َّر َ
السَّر َ
الذ ُنوب إََِّل المَّ ُو ولَم ي ِ
ظمَموا أَْنفُسيم َذ َكروا المَّ َو َفاستَ ْغفَروا ِل ُذ ُنوِب ِيم وم ْن ي ْغ ِفر ُّ
فَعمُوا َف ِ
صُّروا َعمَ ٰى َما فَ َعمُوا َو ُى ْم
اح َ
َ ْ ُ
َ
َ
ْ ََ َ ُ
ْ ُ
َ ُْ ُ
ش ًة أ َْو َ ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ل
ُو
أ
ين[آؿ عمراف:
م
ام
ع
ل
ا
ر
َج
أ
م
ع
ن
و
ۚ
ا
يي
ف
ين
د
ال
خ
ار
ي
ن
َ
األ
ا
ي
ت
ح
ت
ن
م
ي
ر
ج
ت
ات
ن
ج
و
م
ي
ب
ر
ن
م
ة
ر
ف
غ
م
م
ى
اؤ
ز
ج
ك
ئ
*
ون
م
م
ع
َ َْ ُْ َْ َ
َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ ّْ ْ َ َ ٌ َ ْ
َي ْ َ ُ َ
ْ َْ َ ْ َْ ُ َ َ َ
ٖٖٔ.]ٖٔٙ-
إف ىذه اآلية عمى الرغـ مف قصر كمماتيا إال أنيا ممتمئة بالتوجييات التي تغير سموؾ اإلنساف بالكامؿ ،وىي بحؽ
إعادة لبرمجة الدماغ ،وتغيير لممعمومات المختزنة فيو مف معمومات يسيطر عمييا التردد والخوؼ والقمؽ إلى معمومات مميئة
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بالقوة والتفاؤؿ واالطمئناف.

ِ
ف لَ ُو إََِّل ُىو ۚ وِا ْن ي ِرْد َك ِب َخ ْي ٍر فََال رَّاد لِفَ ْ ِ ِ
ضٍّر فََال َك ِ
يب
اش َ
س َك المَّ ُو ِب ُ
ضمو ۚ ُيص ُ
َ َ ُ
سْ
ولنتأمؿ أيضاً قولو تعالىَ  :وِا ْن َي ْم َ
َ
شاء ِم ْن ِعب ِاد ِه ۚ و ُىو ا ْل َغفُور َّ ِ
ِ
يم[يونس.]ٔٓٚ :
َ
َ َ
ِبو َم ْن َي َ ُ
ُ
الرح ُ

يعبر عنو بالثقة بالنفس،
يؤكد أىؿ البرمجة المغوية العصبية أف أىـ شيء في قوة الشخصية ىو عدـ الخوؼ ،أو ما ّ
ولكف كيؼ يمكف الحصوؿ عمى شخصية ال تخاؼ؟ َي ُع ّد العمماء أف أفضؿ طريقة لمقضاء عمى الخوؼ أف تواجو ما تخاؼ

منو ،فبل يمكف إلنساف أف يكوف قوياً ما لـ يعالج ظاىرة الخوؼ عنده ،والمشكمة أف المواجية تتطمب شيئاً مف القوة ،إذف

أي
العممية عكسية ،كما يؤكد العمماء – أيضاً -عمى ضرورة أف يظير اإلنساف بمظير اإلنساف الواثؽ مف نفسو ،فبل ُيظير ّ
أحزاف أو ىموـ أو ضعؼ؛ ألف الظيور بمظير اإلنساف الحزيف يعطي انطباعاً بالضعؼ لدى اآلخريف ،إذف ىنالؾ تأكيد
مف قبؿ العمماء عمى ضرورة عدـ الخوؼ وعدـ الحزف؛ لتكسب الشخصية القوية.

ىذا ما يقولو العمماء ،وكثيرة ىي اآليات التي تتحدث عف الخوؼ تؤكد عمى أف المؤمف ال يخاؼ أبداً إال مف خالقو
ِ ِ
يبا[األحزاب،]ٖٜ :
ش ْوَن ُو َوََل َي ْخ َ
س َاَل ِت المَّ ِو َوَي ْخ َ
ين ُيَبمّْ ُغ َ
 ،قاؿ -جؿ وعبل :-الَِّذ َ
َح ًدا إََِّل المَّ َو ۚ َوَكفَ ٰى ِبالمَّو َحس ً
ش ْو َن أ َ
ون ِر َ
ِ ِ
ِ َّ ِ
وقاؿ -سبحانو  :-إَِّنما يعمر م ِ َّ ِ
الصَالةَ َوآتَى َّ
س ٰى
ام َّ
الزَكاةَ َولَ ْم َي ْخ َ
ش إََِّل المَّ َو ۚ فَ َع َ
َ َ ْ ُُ َ َ
ساج َد المو َم ْن َ
آم َن بالمو َوا ْل َي ْوم ْاْلخ ِر َوأَقَ َ
ٰ
ِ
ِ
َّ
َّ
آمُنوا
اء المو ََل َخ ْو ٌ
أُولَِئ َك أ ْ
ون * الذ َ
ف َعمَ ْي ِي ْم َوََل ُى ْم َي ْحَزُن َ
َن َي ُكوُنوا ِم َن ا ْل ُم ْيتَِد َ
ين[التوبة ،]ٔٛ :وقاؿ تعالى :أَََل إِ َّن أ َْوِل َي َ
ين َ
ِ
الد ْنيا وِفي ْاْل ِخرِة ۚ ََل تَْبِد َ ِ ِ ِ َّ ِ ٰ ِ
ِ
ون * لَيم ا ْلب ْ ِ
يم[يونس.]ٙٗ–ٕٙ :
َوَكا ُنوا َيتَّقُ َ
ُُ ُ
شَر ٰى في ا ْل َح َياة ُّ َ َ
َ
يل ل َكم َمات المو ۚ َذل َك ُىَو ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ
والخوؼ يكوف مف المستقبؿ ،بينما الحزف يكوف عمى شيء مضى أو يعيشو في نفس المحظة ،والمستقبؿ مجيوؿ،
بينما الماضي معموـ ،واإلنساف ييتـ بمعرفة المستقبؿ أكثر مف الماضي ،لذلؾ جاء ذكر الخوؼ أوالً؛ ليطمئف المؤمف عمى

مستقبمو ،ثـ جاء ذكر الحزف؛ ليطمئف المؤمف عمى ماضيو وحاضره ،وبالتالي شمؿ جميع األزمنة!

ولذلؾ أينما ذكر الخوؼ والحزف في القرآف نجد الخوؼ يتقدـ عمى الحزف ليذه األسباب .حتى إف (الخوؼ) في القرآف

قد تكرر أكثر مف (الحزف) ،فسبحاف الذي أحصى كؿ شيء عدداً.

إف المؤمف الذي يعود نفسو عمى الخوؼ مف اهلل تعالى ،ال يخاؼ أي شيء آخر ،واذا أردت أف تقضي عمى أي خوؼ

ميما كاف كبي اًر فما عميؾ إال أف تستحضر عظمة اهلل ،وتتذكر قوتو وسمطانو ،وتقارف ذلؾ بقوة الشخص الذي تخاؼ منو

وحدوده ،لتجد أف كؿ الدنيا ال تساوي شيئاً أماـ قوة اهلل تعالى ،وىذه العقيدة ستجعؿ اإلنساف أكثر قدرة عمى المواجية،
وبالتالي تجعمو أكثر قدرة عمى درء المخاوؼ.

يقوؿ أىؿ البرمجة المغوية العصبية أف ىنالؾ طريقة ميمة؛ لكسب شخصية قوية مف خبلؿ التأمؿ والتفكير واالسترخاء،

فيمكنؾ أف تجمس وتسترخي وتتذكر عواقب الخوؼ الذي تعاني منو ،وبالمقابؿ تتذكر فوائد قوة الشخصية وعدـ الخوؼ ،وىذا
ال لعدـ الخوؼ ،وبالتالي سوؼ تشعر بالقوة مف دوف أف تبذؿ أي جيد فيما بعد ،وىذا بعينو ما
سيجعؿ عقمؾ الباطف أكثر ميو ً
وف) ،وصورت لنا بعد
فعمتو اآلية الكريمة ،فقد تحدثت عف ضرورة عدـ الخوؼ ،وأعطتنا الطريؽ لذلؾ مف خبلؿ التقوى َ
(يتَّقُ َ

ذلؾ نتائج ذلؾ (لَيُ ُـ اْلُب ْشَرى) ،أي ىنالؾ حموؿ عممية يقدميا القرآف لمقضاء عمى الخوؼ ،فأنت عندما تكوف تقياً فذلؾ يعني
أف عبلقتؾ باهلل تعالى ممتازة ،ولذلؾ فسوؼ تحصؿ عمى القوة وتستمدىا مف القرآف الذي يكسبؾ قوة ىائمة في التعبير عما
الص ِالح ِ
آن َي ْيِدي ِلمَِّتي ِىي أَق َْوُم َوُي َب ّْ
َجًار
ات أ َّ
َن َل ُي ْم أ ْ
ين َي ْع َممُ َ
ين الَِّذ َ
شُر ا ْل ُم ْؤ ِمِن َ
تريد ،فاهلل تعالى ىو القائؿ :إِ َّن َٰى َذا ا ْلقُْر َ
ون َّ َ
َ
يقوـ أي خمؿ تعاني منو ،البرمجة التي فطر اهلل الناس عمييا موجودة في القرآف الكريـ ،فقراءة
َكِب ًا
ير[اإلسراء ،]ٜ :إذف القرآف ّ
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرآف وحفظو يعني إعادة تشكيؿ وبناء برمجة الدماغ لمحدود الطبيعية ،وليذا لـ يكف مستغرباً أف يكوف القرآف ىو ُخمُؽ النبي
 ،امتثالو وتطبيقو وتبلوتو وتدبره والعمؿ بو ،لقد كاف النبي  بحؽ قرآناً يمشي عمى األرض ،ولما سئمت أمنا عائشة
-رضي اهلل عنيا -عف خمؽ النبي  ،قالت( :كاف خمقو القرآف)(.)٘ٛ

ولنتدبر معاً بعضاً مف آيات القرآف ،قاؿ تعالىَ  :ى ْل أَتَ ٰى َعمَى ِْ
سِ
ور
ش ْي ًئا َم ْذ ُك ًا
َّى ِر لَ ْم َي ُك ْن َ
ين ِم َن الد ْ
ان ِح ٌ
اإل ْن َ
[اإلنساف ،]ٔ :يخبر اهلل تعالى في ىذه اآلية عف اإلنساف أنو أوجده بعد أف لـ يكف شيئاً يذكر لحقارتو وضعفو ،ثـ بيف ذلؾ
فقاؿ :إَِّنا َخمَ ْق َنا ِْ
اج[اإلنساف ]ٕ :أي :أخبلط .والمشج والمشيج :الشيء الخميط بعضو في بعض(.)ٜ٘
ش ٍ
ان ِم ْن ُن ْطفَ ٍة أ َْم َ
سَ
اإل ْن َ
شأْ يذ ِ
ُّيا َّ
ْى ْب ُك ْم َوَيأْ ِت ِب َخ ْم ٍ
ق
اء إِلَى المَّ ِو ۚ َوالمَّ ُو ُى َو ا ْل َغِن ُّي ا ْل َح ِم ُ
يد * إِ ْن َي َ ُ
وقاؿ -جؿ وعبلَ  :-يا أَي َ
اس أَْنتُ ُم ا ْلفُقََر ُ
الن ُ
جِد ٍ
يد * َو َما َٰذلِ َك َعمَى المَّ ِو ِب َع ِز ٍ
يز[فاطر ،]ٔٚ–ٔ٘ :فيخبر تعالى في ىذه اآليات بغنائو عما سواه ،وبافتقار المخموقات كميا
َ
َّ
إليو ،وتذلميا بيف يديو ،فيـ محتاجوف إليو في جميع الحركات والسكنات ،وىو الغني عنيـ بالذات؛ وليذا قاؿَ  :والم ُو ُى َو
يد أي :ىو المنفرد ،بالغنى وحده ال شريؾ لو ،وىو الحميد في جميع ما يفعمو ويقولو ،ويقدره ويشرعو ،وقولو:
ا ْل َغِن ُّي ا ْل َح ِم ُ
ق جِد ٍ
ِ
إِ ْن ي َ ِ
يد أي :لو شاء ألذىبكـ أييا الناس وأتى بقوـ غيركـ ،وما ىذا عميو بصعب وال ممتنع؛
شأْ ُيذْى ْب ُك ْم َوَيأْت ِب َخ ْم ٍ َ
َ
(ٓ)ٙ
ٰ
ِ
ِ
َّ
وليذا قاؿَ  :و َما َذل َك َعمَى المو ِب َع ِز ٍ
يز. 
وقاؿ تبارؾ وتعالى :وَل تقول َّن لِشي ٍء إِّْني فَ ِ ٰ
َن
اء المَّ ُو ۚ َوا ْذ ُكْر َرب َ
َن َي َ
س ٰى أ ْ
اع ٌل َذلِ َك َغ ًدا * إََِّل أ ْ
َّك إِ َذا َن ِس َ
يت َوُق ْل َع َ
ش َ
ََ َ ُ َ َ ْ
ش ًدا[الكيؼ .]ٕٗ–ٕٖ :يعني :إذا عزمت عمى أف تفعؿ غدا شيئاً فبل تقؿ :أفعؿ غدا ،حتى تقوؿ:
َي ْيِد َي ِن َرّْبي ِألَقَْر َب ِم ْن َٰى َذا َر َ
إف شاء اهلل ،فإذا نسيت االستثناء ثـ ذكرت فاستثف(ٔ.)ٙ
ق ِْ
ان
َن ُي َخفّْ َ
يد المَّ ُو أ ْ
ف َع ْن ُك ْم ۚ َو ُخِم َ
ين[الفاتحة ،]٘ :وقاؿ تعالىُ  :ي ِر ُ
سُ
ستَ ِع ُ
وقاؿ -سبحانو :-إِيَّا َك َن ْع ُب ُد َوِايَّا َك َن ْ
اإل ْن َ
ض ِعيفًا[النساء ،]ٕٛ :وغير ذلؾ مف آيات كثيرة في ىذا السياؽ.
َ

إننا عندما نتدبر ىذه اآليات نجد أنيا تنطؽ بضعؼ اإلنساف وعجزه ،وأنو إنما يستمد قوتو مف اهلل تعالى ،وىذا المنيج

الذي تعترؼ فيو النفس بفقرىا وذليا ،وضعفيا واحتياجيا ،وتتب أر مف حوليا وقوتيا ،وتطمب مف موالىا عونو وقوتو وتوفيقو

ويعمييا ،ويعطييا ما تأمؿ وترجو ،ويؤمنيا مما تخاؼ.
وتسديده ،فيقبميا -جؿ جبللو -وييدييا ،ويسددىا ويرضييا ،ويكرميا ُ

منيج تتخذ فيو النفس أىبة االستعداد لعدوىا المتربص بيا؛ ليغوييا ،فتستعيذ بربيا منو ،وتدفعو بما شرع ليا مف

الذكر والمجوء إليو واالعتصاـ بو؛ فإذا كيده ضعيؼ ،واذا قدراتو مدحورة عف عباد اهلل المخمصيف ،فقد أعاذىـ ربيـ وكفاىـ
وحماىـ ،وىو موالىـ فنعـ المولى ونعـ النصير.

إنو منيج يضاد منيج قاروف القائؿ :إَِّن َما أُوِتيتُ ُو َعمَ ٰى ِع ْمٍم ِع ْنِدي[القصص ،]ٚٛ :ومنيج ينابذ منيج األبرص واألقرع،
وقد قاؿ كؿ واحد منيما( :ورثت ىذا الماؿ كاب ار عف كابر)(ٕ ،)ٙومنيج يتب أر صاحبو أف يكوف خصيماً مبيناً لربو الذي خمقو
ورباه بنعمو ،أو ينازعو عظمتو وكبريائو.

ين فمنو يستمد العمو ،وبدواـ اإللحاح
َعمَ ْو َن فقد قاؿ بعدىا :إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمِن َ
وال يشتبو عميؾ قوؿ اهلل َ  :وأَْنتُ ُم ْاأل ْ
ين[آؿ عمراف.]ٖٜٔ :
َعَم ْو َن إِ ْن ُك ْنتُ ْم ُم ْؤ ِمِن َ
والطمب منو تتحقؽ الرفعة ،قاؿ -جؿ وعبلَ  :-وََل تَ ِي ُنوا َوََل تَ ْحَزُنوا َوأَْنتُ ُم ْاأل ْ
وال يشتبو عميؾ قوؿ الرسوؿ المصطفى ( :المؤمف القوي خير وأحب إلى اهلل مف المؤمف الضعيؼ ،وفي كؿ خير،

واحرص عمى ما ينفعؾ ،واستعف باهلل وال تعجز ،واف أصابؾ شيء ،فبل تقؿ لو أني فعمت كاف كذا وكذا ،ولكف قؿ قدر اهلل وما شاء

فعؿ ،فإف لو تفتح عمؿ الشيطاف)(ٖ)ٙ؛ فالمؤمف القوي ليس قوياً مف عند نفسو ،وال بمقومات شخصيتو ،وال بتدريباتو وبرمجتو
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لبلوعي! وانما ىو قوي الستعانتو بربو ،وثقتو في موعوداتو الحقة ،وتأمؿ كممات القوة مف النبي الكريـ موسى  وأمامو
ِ
س َي ْيِدي ِن[الشعراء]ٕٙ :؛ ثقتو ليست في نفسو ،وقد أُعطي –عميو
البحر ،والعدو ورائو؛ قاؿ :قَ َ
ال َكَّال ۚ إِ َّن َمع َي َرّْبي َ
الصبلة والسبلـ -مف المعجزات وخوارؽ العادات ما أعطي! ،وانما ثقتو بتوكمو عمى ربو الذي يستطيع أف يجعمو فوؽ
القدرات البشرية ،بؿ يجعؿ لعصاه الخشبية قدرات ال يستطيعيا أساطيف السحرة.
وفي قوؿ الرسوؿ ( :استعف باهلل وال تعجز) تربية لؤلمة عمى منيج اإليجابية والفاعمية ،وليس عمى طريقة أىؿ
البرمجة المغوية العصبية حيث لـ يقؿ تخيؿ قدرات نفسؾ ،ولـ يقؿ أيقظ العمبلؽ الذي في داخمؾ ،وخاطب البلوعي

لديؾ برسائؿ ايجابية ،وبرمجو برمجةً وىمية! وانما دعاؾ –عميو الصبلة والسبلـ -إلى الطريقة الربانية (استعف باهلل وال

تعجز) فاستعف بو وتوكؿ عميو ،وال تعجزف بنظرؾ إلى قدراتؾ وامكاناتؾ ،فأنت بنفسؾ ضعيؼ ظموـ جيوؿ ،وأنت باهلل
عزيز ،قوي ،قادر ،غني.

اخلامتة.
أىم النتائج.


تستمد الثقة بالنفس مف خبلؿ الثقة باهلل؛ فالواثؽ باهلل تعالى دائما ىادئ الباؿ ساكف النفس.



الثقة بالنفس غايػة ينػشدىا جميػع النػاس؛ ألف مػف يتمتع بيػا يػشعر بالػسعادة ،والينػاء والػرضى ،ويسعى إلى التقدـ دائماً.



اإلنساف الواثؽ بنفسو لديو القدرة عمى حسف إدارة ذاتو ،ومواجية المواقؼ الحرجة ،وتجاوز العقبات ،باإلضافة إلى




الثقة مفتاح مف مفاتيح النجاح في الحياة ،واف خسارة اإلنساف ليذه الميارة تُفقده الكثير مف الفرص ،وتيدر طاقاتو
سمبياً.
التي وىبيا اهلل إياه ،فتجعؿ منو إنساناً ّ
الثقة أمر فاضؿ يقع في الوسط بيف رذيمتيف :بيف عدـ الثقة مف جية ،والتعالي أو الغرور مف جية أخرى.



اإلفراط في الثقة بالنفس مجمبة لمخطر تؤدي إلى الغرور والتكبر.

أنيا تساعده عمى توظيؼ إمكانياتو وقدراتو التوظيؼ األمثؿ.



مف وثؽ بنفسو ال يحتاج إلى مدح الناس إياه ،ومف طمب الثناء فقد د ّؿ عمى ارتيابو في قيمة نفسو.
التفكير بشكؿ إيجابي والحرص عمى المبادرة مف أبرز صفات الشخص الواثؽ بنفسو.



القناعة والرضا بما قسـ اهلل تعالى لمعبد سبب رئيس في تعزيز الثقة بالنفس.



مف مؤشرات الثقة بالنفس سبلمة الجسـ وصحتو واالعتناء بمظيره.





انعداـ الثقة بالنفس يترتب عمييا اتخاذ ق اررات متداخمة ،وحالة مف الخوؼ في مواجية اآلخريف ،باإلضافة إلى التردد
والشعور بالحزف ،وعدـ القدرة عمى حب الذات.

أبرز التوصيات:


تعزيز الثقة باهلل في نفوس الناشئة؛ لنعيد توازف الحياة المنيار.



ضرورة الكشؼ عف القدرات التي يشعرىا اإلنساف في شخصو.



ينبغي اإلشادة بالجوانب اإليجابية واالعتزاز بالذات وعدـ احتقارىا والبعد عف النظرة الدونية ليا.



يجب وضع أىداؼ محددة ،ومراجعة نتائجيا أوالً بأوؿ؛ فالواثؽ بنفسو إذا رأى أىدافو تحققت ،فيكوف قد أحسف التخطيط،
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مهًج القزآى يف تعزيز الجقة بالهفص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ووىبو ربو حسف النتائج.


الحرص عمى الصحبة الصالحة؛ ألنيا تقوي مظاىر النجاح والثقة بالنفس ،وتشجع عمى بذؿ المزيد مف العمؿ.



عدـ االنشغاؿ بالتجارب القاسية السابقة؛ ألف مف شأف ذلؾ أف يحبط العمؿ ،ويزدري جوانب النجاح.



عدـ مقارنة النفس باآلخريف بؿ مقارنة النفس بذاتيا أيف كانت؟ وكيؼ صارت؟



الحرص عمى التفاؤؿ واألمؿ وحسف الظف باهلل ورسـ االبتسامة ميما كانت الظروؼ المحيطة.



تقبؿ النقد وعدـ تسويغ األفعاؿ عند الوقوع في الخطأ؛ ألف مف الطبيعي أف يخطئ اإلنساف.



يجب االعتناء بالصحة مف حيث المأكؿ والمشرب والنوـ وممارسة الرياضة واالىتماـ بالمظير الخارجي.



عقد دورات وبرامج تيدؼ إلى ترسيخ السبؽ القرآني في تعزيز الثقة بالنفس وتدحر األفكار والمعتقدات الدخيمة.



التواصؿ مع الجيؿ الحاضر بكتابات إسبلمية ذات طابع عصري بدالً مف استقائيا مف مصادر بديمة تحوي تجاوزات
شرعية.

اهلوامش.
(ٔ) مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٕٔٙىػ) ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل  صحيح
مسمم ،كتاب :القدر ،باب :في األمر بالقوة وترؾ العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي،
بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،)ٕٙٙٗ( ،جٗ ،صٕٕ٘ٓ.

(ٕ) محمد بف عيسى بف َس ْورة بف موسى الترمذي( ،ت ٕٜٚىػ) ،سنن الترمذي ،أبواب البر والصمة ،باب :ما جاء في اإلحساف والعفو،
تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبئٖٜ٘ ،ىػٜٔٚ٘-ـ( ،طٕ) ،)ٕٓٓٚ( ،جٗ،
صٗ ،ٖٙوقاؿ الترمذي( :حسف غريب ال نعرفو إال مف ىذا الوجو) .وضعفو محمد ناصر الديف األلباني( ،ت ٕٓٗٔىػ) ،ضعيف
سنن الترمذي ،أشرؼ عمى طباعتو :زىير الشاويش ،بيروت ،المكتب اإلسبلمي ،والرياض ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج،
ٔٔٗٔىػٜٜٔٔ-ـ( ،طٔ) ،)ٕٙ( ،ص.ٕٕٙ

(ٖ) أبو عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف ُنعيـ النيسابوري (ت ٘ٓٗىػ) ،المستدرك عمى الصحيحين ،بيروت ،دار الكتب العممية،
ٔٔٗٔىػٜٜٔٓ-ـ( ،طٔ) ،)ٕٓٓٓ( ،جٔ ،صٖٓ ،ٚوقاؿ الحاكـ( :صحيح عمى شرط الشيخيف ،ولـ يخرجاه) .وأبو عبد الرحمف
أحمد بف شعيب النسائي (ت ٖٖٓىػ) ،السنن الكبرى ،تحقيؽ :حسف عبد المنعـ شمبي ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ ،ىػ-

ٕٔٓٓـ( ،)ٖٖٔٓٓ( ،طٔ) ،جٔ ،صٕٕٔ .وصححو محمد ناصر الديف األلباني( ،ت ٕٓٗٔىػ) ،في صحيح الجامع الصغير
وزياداتو ،بيروت ،المكتب اإلسبلمي )ٕ٘ٛٓ( ،جٕ ،صٖٔٓٔ.

(ٗ) محمد بف عبد العزيز بف عبد اهلل المسند ،فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيمة :ابن باز ،وابن عثيمين ،وابن جبرين ،إضافة
إلى المجنة الدائمة ،وق اررات المجمع الفقيي ،السعودية ،الرياض ،دار الوطف لمنشرٔٗٔ٘ ،ىػ( ،طٔ) ،جٗ ،صٓ.ٗٛ
(٘) أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري الفارابي (ت ٖٖٜىػ) ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفور
عطار ،بيروت ،دار العمـ لممبلييفٔٗٓٚ ،ىػٜٔٛٚ-ـ( ،طٗ) ،جٗ ،صٕ .ٔ٘ٙوأحمد فارس بف زكرياء القزويني الرازي( ،ت
ٖٜ٘ىػ) ،معجم مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاروف ،بيروت ،دار الفكرٖٜٜٔ( ،ىػٜٜٔٚ-ـ) ،ج ،ٙص٘.ٛ
( )ٙمحمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد ،ابف قيـ الجوزية( ،ت ٔ٘ٚىػ) ،الروح في الكالم عمى أرواح األموات واألحياء بالدَلئل من
الكتاب والسنة ،بيروت ،دار الكتب العممية ،صٕٗٗ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسرية جالية
( )ٚالمرجع السابؽ :نفس الموضع.
( )ٛينظر :ىاني إبراىيـ السميماف ،دليمك إلى الثقـة باْلخرين ،عماف ،دار اإلسراءٕٓٓ٘ ،ـ ،صٕٔ.
( )ٜراياف ،إـ جيػو ،الثقـة بنفـسك ،جػدة ،إصدارات مكتبة جريرٕٓٓٙ ،ـ ،ص.ٜ

(ٓٔ) ينظر :عبد اهلل الحؽ ،الثقـة بـالنفس وعالقتيا ببعض السمات المزاجية لدي عينة مـن الجــانحين وغـــير الجــانحين
بمنطقــة مكــة المكرمة ،رسالة ماجستير غير منػشورة ،مكػة المكرمة ،جامعة أـ القرىٕٓٓٗ ،ـ.

(ٔٔ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :اإليماف ،باب :تحريـ الكبر وبيانو ،)ٜٔ( ،جٔ ،صٖ.ٜ

(ٕٔ) أبو نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد األصبياني (ت ٖٓٗىػ) ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،بيروت ،دار الكتب العممية،
ٜٔٗٓىػ ،ج ،ٛصٔ.ٙ

(ٖٔ) أبو البركات عبد اهلل بف أحمد النسفي (ت ٓٔٚىػ) ،تفسير النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،حققو وخرج أحاديثو:

يوسؼ عمي بديوي ،راجعو وقدـ لو :محيي الديف ديب مستو ،بيروت ،دار الكمـ الطيبٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ-ـ ،طٔ ،جٖ،
صٖ.ٛ

(ٗٔ) الترمذي ،سنن الترمذي ،ج٘ ،ص ٓ ،ٜٗو( ،)ٖٕٗٙوقاؿ الترمذي( :حديث حسف غريب).
(٘ٔ) محمد بف إسماعيؿ أبو عبد اهلل البخاري الجعفي (ت ٕ٘ٙىػ) ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل 

وسننو وأيامو صحيح البخاري ،كتاب :تفسير القرآف ،باب :إِ َّن َّ
ش ْو ُى ْم[آؿ عمراف ،]ٖٔٚ :تحقيؽ:
اس قَ ْد َج َم ُعوا لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َ
الن َ
محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،مصورة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقئٕٕٗ ،ىػ،

(طٔ) ،)ٖٗ٘ٙ( ،ج ،ٙص.ٖٜ

ار إِ ْذ يقُو ُل لِص ِ
( )ٔٙالبخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :التفسير ،باب :قولو :ثَ ِاني اثَْن ْي ِن إِ ْذ ُى َما ِفي ا ْل َغ ِ
اح ِب ِو ََل تَ ْح َز ْن إِ َّن المَّ َو
َ
َ
َ
َم َع َنا[التوبة ، )ٖٖٙٗ( ،]ٗٓ :جٗ ،ص.ٕٔٗ :
ار إِ ْذ يقُو ُل لِص ِ
ِ
ِ
اح ِب ِو ََل تَ ْح َز ْن إِ َّن المَّ َو َم َع َنا[التوبة:
( )ٔٚالمرجع السابق ،كتاب :التفسير ،باب :قولو :ثَان َي اثَْن ْي ِن إِ ْذ ُى َما في ا ْل َغ ِ َ
َ
ٓٗ] ،)ٖٗٙٙ( ،ج ،ٙص.ٙٙ
( )ٔٛمحمد الطاىر بف محمد بف عاشور التونسي (ت ٖٖٜٔىػ) ،التحرير والتنوير  -تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد
من تفسير الكتاب المجيد ،تونس ،الدار التونسية لمنشرٜٔٛٗ ،ـ ،جٕٔ ،صٖ٘ٓ.

( )ٜٔالترمذي ،سنن الترمذي ،)ٕ٘ٔٙ( ،جٗ ،ص ،ٙٙٚوقاؿ الترمذي( :حديث حسف صحيح) .وأبو عبد اهلل أحمد بف محمد
ابف حنبؿ الشيباني (ت ٕٔٗىػ) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيؽ :شعيب األرنؤوط ،وآخروف ،إشراؼ :عبد اهلل بف عبد
المحسف التركي ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٕٔٗٔ ،ىػٕٓٓٔ-ـ( ،طٔ) ،)ٕٖٚٙ( ،جٗ ،ص.ٗٛٚ

(ٕٓ) ينظر :أبو عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي (ت ٔٙٚىػ) ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي ،تحقيؽ:
أحمد البردوني ،وابراىيـ أطفيش ،القاىرة ،دار الكتب المصريةٖٔٛٗ ،ىػٜٔٙٗ -ـ( ،طٕ) ،جٖ ،ص.ٗٓٙ

(ٕٔ) محمد بف صالح العثيميف (ت ٕٔٗٔىػ) ،شرح رياض الصالحين من كالم سيد المرسمين ،الرياض ،مدار الوطفٕٔٗٗ ،ىػ،
جٔ ،ص.٘ٔٚ

(ٕٕ) عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدي (ت ٖٔٚٙىػ) ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،
ٕٓٗٔىػٕٓٓٓ-ـ( ،طٔ) ،ص.ٜٛٙ

(ٖٕ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :المساجد ومواضع الصبلة ،باب :فضؿ صبلة العشاء والصبح في جماعة ،)ٙ٘ٚ( ،جٔ ،صٗ٘ٗ.
(ٕٗ) السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،صٗ.ٚٙ

(ٕ٘) محم ػ ػود بف عبد اهلل الحسيني اآللوسي (ت ٕٓٔٚىػ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،تحقي ػؽ :عمي
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عبد الباري عطية ،بيروت ،دار الكتب العمميةٔٗٔ٘ ،ىػ( ،طٔ) ،جٕ ،صٕ.ٕٛ
( )ٕٙمسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :الزىد والرقائؽ ،باب :المؤمف أمره كمو خير ،)ٕٜٜٜ( ،جٗ ،ص٘.ٕٕٜ
( )ٕٚالقرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،ٔٛصٕ.ٔٙ

( )ٕٛعرفيا ستيؼ أندرياس بأنيا :دراسة التفوؽ اإلنساني ،وىي القدرة عمى بذؿ قصارى جيدؾ أكثر فأكثر ،وىي الطريقة الجبارة
والعممية التي تؤدي إلى التغيير الشخصي وىي تكنولوجيا اإلنجاز الجديدة .ينظر :إبراىيـ الفقي ،البرمجة المغوية العصبية
وفن اَلتصال الالمحدود ،مصر ،القاىرة ،دار إبداعٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٛ-ـ ،ص٘ٔ.

( )ٕٜاآللوسي ،روح المعاني ،جٗٔ ،صٖ .ٙوينظر أيضاً :أبو الحسف عمي بف أحمد الواحدي ،النيسابوري (ت ٗٙٛىػ) ،أسباب
نزول القرآن ،تحقيؽ :عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ،الدماـ ،دار اإلصبلح( ،طٕ)ٕٔٗٔ ،ىػٜٜٕٔ-ـ ،ص٘٘ٔ.

(ٖٓ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :الفضائؿ ،باب :تفضيؿ نبينا  عمى جميع الخبلئؽ ،)ٕٕٚٛ( ،جٗ ،صٕ.ٔٚٛ
(ٖٔ) السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،صٗٔ.ٙ

(ٕٖ) أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصري ثـ الدمشقي (ت ٗٚٚىػ) ،تفسير القرآن العظيم ،تحقيؽ :سامي ابف
محمد سبلمة ،الرياض ،دار طيبة لمنشر والتوزيعٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ-ـ( ،طٕ) ،ج ،ٙص.ٕٖٙ

(ٖٖ) ينظر :القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،ٜص.ٕٔٙ
(ٖٗ) ينظر :المرجع السابؽ ،ج ،ٜص.ٕٔٚ

(ٖ٘) ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،ٛصٕٕٔ.ٕٖٔ ،

( )ٖٙالبخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :البيوع ،باب :كسب الرجؿ وعممو بيده ،)ٕٕٓٚ( ،جٖ ،ص.٘ٚ
( )ٖٚابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،ٚص.ٖٚٙ

( )ٖٛمسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :اآلداب ،باب :استحباب :تغيير االسـ القبيح إلى حسف ،وتغيير اسـ برة إلى زينب وجويرية
ونحوىما ،)ٕٖٜٔ( ،جٖ ،ص.ٔٙٛٚ

( )ٖٜابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج٘ ،ص.ٕٖٛ
(ٓٗ) المرجع السابؽ ،ج٘ ،صٕٓٗ.

(ٔٗ) أحمد بف حنبؿ ،المسند ،)ٖٜٜ٘( ،ج ،ٙصٖ ،ٛوقاؿ محققو المسند( :إسناده حسف).

(ٕٗ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :الزىد والرقائؽ ،باب :المؤمف أمره كمو خير ،)ٕٜٜٜ( ،جٗ ،ص٘.ٕٕٜ

(ٖٗ) المرجع السابق ،كتاب :اإلمارة ،باب :فضؿ الرمي والحث عميو ،وذـ مف عممو ثـ نسيو ،)ٜٔٔٚ( ،جٖ ،صٕٕ٘ٔ.
(ٗٗ) ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،جٕ ،صٗ.ٔٛ

(٘ٗ) أحمد بف الحسيف بف عمي بف موسى ،أبو بكر البييقي ،شعب اإليمان( ،ت ٗ٘ٛىػ) ،حققو :عبد العمي عبد الحميد حامد،
أشرؼ عمى تحقيقو وتخريج أحاديثو :مختار أحمد الندوي ،صاحب الدار السمفية ببومباي باليند ،الرياض ،مكتبة الرشد

لمنشر والتوزيع بالتعاوف مع الدار السمفية ببومباي باليندٕٖٔٗ ،ىػٕٖٓٓ-ـ( ،طٔ) ،)ٜٗٙٙ( ،ج ،ٚصٕ.ٚ
( )ٗٙابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،ٛصٔ.ٔٛ

( )ٗٚإبراىيـ بف عمي بف تميـ األنصاري القيرواني (ت ٖ٘ٗىػ) ،زىر اْلداب وثمر األلباب ،:بيروت ،دار الجيؿ ،جٔ ،صٓٗ.

( )ٗٛسميماف بف أحمد بف أيوب بف مطير المخمي الشامي ،أبو القاسـ الطبراني (ت ٖٓٙىػ) ،المعجم األوسط ،تحقيؽ :طارؽ بف عوض

اهلل بف محمد ،وعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،القاىرة ،دار الحرميف ،)ٕٜٗٓ( ،جٖ ،صٕٓٔ .وصححو األلباني( ،ت
ٕٓٗٔىػ) ،في :سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا ،الرياض ،مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع ،طٔ،

( ،)ٕٔٙٚجٗ ،ص.ٔٙٛ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسرية جالية
( )ٜٗأبو عبد اهلل محمد بف يزيد القزويني ،ابف ماجو (ت ٖٕٚىػ) ،سنن ابن ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،بيروت ،دار

إحياء الكتب العربية – فيصؿ عيسى البابي الحمبي ،)ٕٗٙٓ( ،جٕ ،صٖٕٗٔ ،والحاكـ ،المستدرك عمى الصحيحين،

(ٔ ،)ٜٔجٔ ،صٕ٘ٔ ،وقاؿ الحاكـ( :ىذا حديث صحيح عمى شرط البخاري ولـ يخرجاه).
(ٓ٘) السعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،ص.٘ٗٙ

(ٔ٘) أبو محمد الحسيف بف مسعود البغوي (ت ٓٔ٘ىػ) ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي ،تحقيؽ :محمد عبد اهلل
النمر ،وآخروف ،الرياض ،دار طيبة لمنشر والتوزيعٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٚ-ـ( ،طٗ) ،جٕ ،ص٘ٓٔ.

الس ِج ْستاني (ت ٕ٘ٚىػ) ،سنن أبي داود ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد،
(ٕ٘) أبو داود سميماف بف األشعث بف إسحاؽ َّ
بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،)ٜٗٚٚ( ،جٗ ،ص.ٕٗٛ
(ٖ٘) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :اإليماف ،باب :تحريـ الكبر وبيانو ،)ٜٔ( ،جٔ ،صٖ.ٜ

البستي( ،ت ٖٗ٘ىػ) ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب :األمير عبلء الديف عمي
(ٗ٘) محمد بف حباف بف أحمد بف حباف ُ

ابف بمباف الفارسي( ،ت ٖٜٚىػ) ،حققو وخرج أحاديثو وعمؽ عميو :شعيب األرنؤوط ،بيروت ،مؤسسة الرسالةٔٗٓٛ ،ىػٜٔٛٛ-ـ،
(طٔ) ،)ٗٚٗ( ،جٕ ،صٕٕٔ.

(٘٘) البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :اإليماف ،باب :إطعاـ الطعاـ مف اإلسبلـ ،)ٕٔ( ،جٔ ،صٕٔ .ومسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب:
اإليماف ،باب :بياف تفاضؿ اإلسبلـ ،وأي أموره أفضؿ ،)ٖٜ( ،جٔ ،ص٘.ٙ

( )٘ٙالمرجع السابق ،جٔ ،صٔ.ٔٙ

( )٘ٚالسعدي ،تيسير الكريم الرحمن ،صٗٔٗ.
( )٘ٛأحمد بف حنبؿ ،المسند ،)ٕٗٙٓٔ( ،جٔٗ ،ص ،ٔٗٛوقاؿ محققو المسند( :حديث صحيح).
( )ٜ٘ينظر :ابف كثير ،تفسير القرآن العظيم ،ج ،ٛص٘.ٕٛ
(ٓ )ٙينظر :المرجع السابؽ ،ج ،ٙصٔٗ٘.

(ٔ )ٙينظر :البغوي ،معالم التنزيل في تفسير القرآن ،ج٘ ،صٕ.ٔٙ
(ٕ )ٙمسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :الزىد والرقائؽ ،)ٕٜٙٗ( ،جٗ ،ص٘.ٕٕٚ

(ٖ )ٙمسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب :القدر ،باب :في األمر بالقوة وترؾ العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل ،)ٕٙٙٗ( ،جٗ،
صٕٕ٘ٓ.
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